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Techstyle Haus is an international student
collaboration that has designed a solar-powered
passive house with high-performance textiles.
The first Solar Decathlon entry to incorporate a
complete textile enclosure, it seeks to challenge
conventional architectural practices and approach
homebuilding with a fresh perspective. The team
includes representatives from Brown University,
Rhode Island School of Design, and University of
Applied Sciences in Erfurt, Germany.
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TECHSTYLE
HAUS.
Designed and built by the students, professors and partners of the 2014
Solar Decathlon team.
Gestaltet und gebaut von den Studenten, Professoren und Partnern des
2014 Solar Decathlon Teams.
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Kim Dupont-Madinier
Student Team Leader, Studententeamleiterin
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“This is why our team chose textiles. The
lightweight and flexible material forced us to
explore new possibilities in modular and passive
house construction. The performative properties
of the material, set up a series of constraints
that enabled us to develop new strategies for
construction, as we adapted to its material
qualities.”

„Baut man ein Haus, so kommt die Materialfrage
zuerst. Unser Haus ist das erste textile
Passivhaus, mit dem es gelungen ist, eine neue
und innovative Strategie zu entwickeln, um ein
nachhaltiges Gebäude zu realisieren und zu
bauen.
Aus diesen Gründen wählte unser Team
das textile Bauen. Das geringe Gewicht
und die Flexibilität des Materials zwangen
uns, neue Möglichkeiten des Konstruierens
eines modularen und passiven Hauses zu
erforschen. Die speziellen Bedingungen für die
Leistungsfähigkeit des Materials befähigten, uns
neue Bauweisen zu entwickeln.“

TECHSTYLE HAUS.

“In building a home, material choice comes
first. Our house, is the first ever textile passive
house, and as a result we accomplished a
new and innovative strategy to conceiving and
constructing a sustainable home.

DESIGN PROCESS.

Isabelle Lubin
Health & Safety Coordinator, Gesundheit &
Sicherheitskoordinator
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TECHSTYLE HAUS.

“For me, the greatest value of working on
an interdisciplinary team was gaining an
understanding of how problems are approached
across different fields of study. Techstyle Haus’
most successful balances of form and function
arose through genuine, thorough collaboration
between engineers and architects.”

„Für mich war der wertvollste Gewinn aus dem
interdisziplinären Arbeiten zu erfahren, wie
in unterschiedlichen Studienbereichen an
Probleme herangegangen wird.
Die erfolgreiche Balance aus Form und
Funktion des Techstyle Hauses entstand
durch eine ehrliche? und uneingeschränkte
Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren und
Architekten.“

TECHSTYLE HAUS.
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DESIGN PROZESS.
Zachary Futterer
Team Decathlete, Teamdecathlet
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„Wir bildeten ein Team aus drei verschiedenen
großartigen Hochschulen: Rhode Island School
of Design brachte Kompetenzen in Kunst,
Design und Handwerk ein; die Brown University
leitete den Entwurf der Anlagentechnik und die
Fachhochschule Erfurt brachte Kenntnisse des
Passivhausstandards ein. “

TECHSTYLE HAUS.

“We made a team from three amazing schools.
Rhode Island School of Design brought
rich creative expertise in art, design, and
craft; Brown University led the design of our
engineering systems; and the Fachhochschule
Erfurt in Germany offered its knowledge of the
Passivhaus building standard.”

DESIGN PROCESS.

THE TEAM.
Written by Jonathan Knowles

“Students are more aware than ever of the
environmental pressures on our changing world.”
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We proposed a collaborative partnership with
Brown University and the University of Applied
Sciences, Erfurt with the goal of investigating
and developing innovative technologies applied
to the problem of the dwelling unit.

TECHSTYLE HAUS.

These institutions offered our students the
opportunity to challenge recurring solutions and
provide their own answers to this question: how
will we respond to the circumstance of our Earth
in its present environmental crisis? Students
are more aware than ever of the environmental
pressures on our changing world. Working with
our partners, we allowed our students to pursue
their passionate answers to this question.
We worked together on the pressing future
before us. The strength of our proposal was
based on this cross-disciplinary approach,
which enabled our team to design and build
a new dwelling type that demonstrated an
alternative and improved way of building and
living. Students developed exciting applications
for new technologies by defining from an

architecturally innovative perspective the
synergy between structure, envelope, interior
and exterior climate and spatial consequence.
Approximately 50 students committed to
working on the 2014 European Solar Decathlon.
Brown Engineering coordinated building
analysis, systems modeling, and prototyping.
FHE’s and RISD’s Department of Architecture
designed the enclosure, managed the project
and coordinated the visual communications, the
interior architecture and the lighting design.
And we all shared in each other’s work Brown students developed the energy model;
RISD students developed the wall assembly;
FHE students completed the Passive house
construction in Versailles. Our shared
intention was to use the Techstyle Haus
Project as a platform for student research
and implementation that was academically
structured and ongoing in the following ways:

By involving many disciplines, we created
new relationships across the schools and
strengthened existing ones. Our project
became a model of collaborative research and
partnerships for subsequent projects across our
institutions.
By creating partnerships with those doing
applied scientific research, we brought students
into a true design process, where students
had the opportunity to shape new possibilities
beyond traditional knowledge and educational
opportunities. We reinforced the importance of
physical construction, as an integral part of the
learning and thinking process, to the question of
sustainability and design.
Using the Solar Decathlon as a platform,
we partnered with research entities and
corporations in developing innovative
applications for new technologies. The Decathlon
expanded our profile with international and
corporate partners and established our
presence as pioneering universities in the field
of sustainable design.

“Through critical
interdisciplinary
and interscholastic
collaboration, our
study of materials,
technology, space, and
culture, provided an
incredible backdrop for
student-led work.”

DESIGN PROZESS.

Through critical interdisciplinary and
interscholastic collaboration, our study of
materials, technology, space, and culture,
provided an incredible backdrop for student-led
work. This type of team-oriented and appliedlearning is fundamental to contemporary
architectural education and critical to future
progress of designers in all disciplines. In the
face of inevitable circumstance, students,
professors, professionals, and design
institutions must collaborate: through the
Techstyle Haus project we allowed our work to
move forward in this spirit.
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“By involving many
disciplines, we created
new relationships
across the schools and
strengthened existing
ones.”

DESIGN PROCESS.

DAS TEAM.
Geschrieben von Jonathan Knowles, übersetzt von Sascha Emmert

TECHSTYLE HAUS.
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Wir entschlossen uns zu einer Zusammenarbeit
mit der Brown Universität (USA) und der
Fachhochschule in Erfurt (GER) mit dem
Ziel der Erforschung und Entwicklung
innovativer Technologien in Bezug auf
Probleme im Wohnungsbau. Die Institutionen
gaben unseren Studenten die Möglichkeit,
sich mit wiederkehrenden Problemen
auseinanderzusetzen und eigene Antworten zu
ergründen. Wie werden wir mit dem derzeitigen
Problem der Klimakrise umgehen? Die
Studenten sind sich mehr denn je bewusst über
die Umweltbelastung unserer sich verändernden
Welt.
Wir arbeiteten zusammen an dringenden
Zukunftsproblemen. Die Stärken
unseres Entwurfes basierten auf einem
fachübergreifenden Ansatz, der unserem
Team die Planung und den Bau eines neuen
Wohnungstyps ermöglichte, welcher eine
verbesserte Alternative von Bauen und Wohnen
zeigte. Die Studenten entwickelten spannende
Anwendungsgebiete für neue Technologien
durch das Definieren aus einer architektonisch
innovativen Sicht und den Synergien zwischen
Struktur, Gebäudehülle, Innen – und
Außenklima und räumlicher Struktur.
Etwa 50 Studenten engagierten sich an

„Die Studenten sind sich
mehr denn je bewusst
über die Umweltbelastung unserer sich
verändernden Welt.“
der Arbeit am Solar Decathlon Europa
2014. Ingenieure der Brown koordinierten
Gebäudeanalyse, Systemmodellierung und
Prototypenentwicklung.
Die Architekturfakultäten der FH Erfurt und RISD
entwickelten die Gebäudehülle, verwalteten
den Projektablauf, koordinierten die visuelle
Kommunikation, die Innenarchitektur und das
Lichtdesign.
Wir alle teilten die Arbeit untereinander
auf – Brown Studenten entwickelten
das Energiemodell, RISD Studenten die
Gebäudehülle und FHE Studenten kümmerten
sich um passivhausrelevante Kriterien in
Versailles. Unser gemeinsames Ziel war es,
das Projekt Techstyle Haus als studentisches
Forschungsobjekt zu realisieren, welches sich
in den folgenden Aspekten wissenschaftlich

Aufgrund der fach- und schulübergreifenden
Zusammenarbeit wurde die Untersuchung
von Material, Technik, Raum und Kultur zu
einer unglaublichen Kulisse für studentisches
Arbeiten.

Diese Art des teamorientierten Praxisbezugs
ist von grundlegender Bedeutung für die
Architektenausbildung und entscheidend für
den künftigen Fortschritt der Designer in allen
Disziplinen. Angesichts der unausweichlichen
Umstände müssen Studenten, Professoren,
Fachleute und Designinstitutionen
zusammenarbeiten.
Durch das Techstyle Haus sind wir in diesem
Sinne zusammen- und vorangekommen, um das
Projekt zu realisieren.
19

„Aufgrund der fach- und
schulübergreifende
Zusammenarbeit
wurde die Untersuchung von Material,
Technik, Raum und
Kultur zu einer
unglaublichen Kulisse
studentischer Arbeit.“

TECHSTYLE HAUS.

widerspiegelt:
Durch die Einbeziehung verschiedener
Disziplinen schuf das Projekt neue Beziehungen
zwischen den Schulen und festigte bestehende.
Durch die Verknüpfung von angewandter und
wissenschaftlicher Forschung zwischen Brown,
FHE und RISD wurden die Studenten in einen
wirklichen Designprozess geführt und hatten
dadurch die Möglichkeit, sich außerhalb Ihrer
traditionellen Ausbildung zu entfalten. Durch
physische Baumaßnamen wurde die Wichtigkeit
essenzieller Lern- und Denkprozesse bei Fragen
der Nachhaltigkeit und des Designs gestärkt.
Durch die Verwendung des Solar Decathlon
als einer Plattform zur Entwicklung
innovativer Anwendungen und Technologien
schlossen sich die Brown, FHE und
RISD mit Forschungseinrichtungen und
Partnerunternehmen zusammen. Der Decathlon
erhöhte unseren Bekanntheitsgrad bei
internationalen Partnerunternehmen und
festigte unsere Existenz als wegweisende
Universitäten im Bereich des nachhaltigen
Bauens.

DESIGN PROZESS.

„Durch die Einbeziehung verschiedener
Disziplinen schuf das Projekt neue Beziehungen
zwischen den Schulen und festigte Bestehende.“

DESIGN PROCESS.

Gareth Rose
Sponsorship Manager, Sponsorenmanagerin
20
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“The partnerships we formed with our sponsors
and other supporters were critical to the success
of the project; not only in providing material
needs, but in teaching us all that we needed to
know to build such an advanced, efficient home.
We were so lucky to find professionals and
companies who were excited about our team’s
passion, diversity, and vision.”

„Die Partnerschaft mit unseren Sponsoren
und anderen Unterstützern war maßgeblich
verantwortlich für den Erfolg unseres Projektes.
Nicht nur, indem wir ausreichend Materialien
erhielten, sondern auch, indem uns alles
vermittelt und beigebracht wurde, was wir
wissen mussten, um ein solch fortschrittliches,
effizientes Haus zu bauen. Wir können uns
unheimlich glücklich schätzen, Profis und
Firmen gefunden zu haben, die sich für die
Leidenschaft, Vielfältigkeit und Vision unseres
Teams begeistern ließen. “

TECHSTYLE HAUS.
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DESIGN PROZESS.
Claudia Lorenz
Sponsorship Manager, Sponsorenmanagerin
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„Unsere Teammitglieder und kooperiernden
Firmen waren über die ganze Welt verteilt. Die
eigentlichen Workshops in Providence (US),
Erfurt (D) und Versailles (FR) brachten uns
mit kooperierenden Firmen sowie anderen
Wettbewerbsteilnehmern zusammen. Die Treffen
verhalfen dazu, unsere interne Kommunitkation
zu sensibilsieren und unsere Fähigkeiten zu
verbessern Ideen und Vorstellungen in die
Realisierung des Hauses zu transferieren.“

TECHSTYLE HAUS.

“Our team was spread all over the world. The
actual workshops in Providence, Erfurt, and
France brought our team members, cooperating
firms and other competition teams together,
gave us the space we needed to sensitize our
internal communications and to develop our
skills that helped us to transfer our ideas into
the realisation of the house.”

DESIGN PROCESS.

PROCESS.
Written by Jonathan Knowles

“We used the Solar Decathlon competition as a
platform for architectural innovation.”

TECHSTYLE HAUS.
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We used the Solar Decathlon competition as
a platform for architectural innovation. With
50 dedicated students, three trans-Atlantic
institutions, and a team of fully invested
industry sponsors, we designed, managed,
funded, and built a prototype home in less
than 18 months. Each partner was able to
successfully collaborate through a series
of design studios, industry workshop’s and
organizational committees.
The design studios were geared towards the
progressive development of a textile passive
house. Each phase of the design combined an
intensive learning process in order to build the
fundamental foundations in each discipline. We
began with the basic principles of passive house
construction systems and textile architecture
research. We ended by testing components
at full-scale to experience the intricacies of
assembly.
We also studied the urban implications -

proposing a dense cluster of houses situated
within the Domaine de Boisbuchet, located
in Lessac, France. We respected local living
practices by encouraging decreased energy
demand and use of renewable resources.
Students organized four distinct workshops
with industry executives to insure productive
collaboration throughout the design phase.

“Each phase of the
design combined an
intensive learning
process in order to
build the fundamental
foundations in each
discipline.”

This cooperative environment created a positive
dynamic - displaying the innovative potential
that stems from collaborative efforts. The
approach succeeded in demonstrating how our
students were not only invested in the design
elements of the project, but in the design team
as a whole. The companies that participated
in the workshops included Saint-Gobain,
Viessmann, Schneider Electric, Zola Windows,
Setec Engineering, Shawmut Construction,
Performance Plastics and Pvilion.

“During these
workshops, students
and corporations
were able to exchange
ideas about the design
and potential of the
project.”
We created three major committees that
oversaw various aspects of the project. The
committees included a Management Committee,

The Management Committee was charged
with coordination, sequencing and scheduling.
The Fundraising Committee brought together
representatives from the three institutions to
make decisions and coordinate activities related
to budgeting, accounting and fundraising efforts.
The Communication Committee coordinated all
project promotion and coordinated activities
related to marketing and branding, media
relations, publications, exhibition-design and
multi-media content. The weekly interaction
between committees allowed the design of the
project to move forward.
Techstyle Haus demonstrated that our students
were serious in their support of ecological
system thinking. The project was a success with
the visiting public and the press. Upon entering
the house, one was struck by ineffable quality
of the space – silent and filled with light. The
generous double vaulted textile interior was
immediately understood as a space where
people could live and work in full comfort. Our
students and faculty worked successfully
across institutional boundaries and between
departments at RISD, Brown University and
the University of Applied Sciences, Erfurt.
Cooperation and collaboration were the byproducts of our organizational structures.

DESIGN PROZESS.

a Fundraising Committee and a Communication
Committee.
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During these workshops, students and
corporations were able to exchange ideas about
the design and the potential of the project,
combining professional know-how with student
creativity.

TECHSTYLE HAUS.
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PROZESS.
Geschrieben von Jonathan Knowles, übersetzt von Sascha Emmert

„Der Solar Decathlon
diente uns als
Plattform für
innovative Architektur.“

TECHSTYLE HAUS.
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Der Solar Decathlon diente uns als Plattform für
innovative Architektur. Mit 50 teilnehmenden
Studenten, drei transatlantischen Institutionen
und einem Team von Sponsoren aus der
Industrie entwarfen, finanzierten, verwalteten
und bauten wir innerhalb von weniger als 18
Monaten einen Prototypen.
Jeder Partner konnte sich erfolgreich im
Rahmen von Design Studios, Workshops mit
der Industrie und in den Organisationsteams
einbringen.
Die Design-Studios ebneten den Weg zur
Entwicklung eines Passivhauses, das
überwiegend aus Textilien hergestellt wird.
Während jeder Phase des Projektes gab es einen
intensiven Lernprozess, um die Grundlagen jeder
Disziplin aufzubauen.
Wir begannen mit den Prinzipien des
Passivhauses und der Grundlagenermittlung,

wie man mit Textilien bauen kann und endeten
mit dem Testen von Bauteilen und Aufbauten
und deren Handhabung in Originalgröße.
Schließlich untersuchten wir die
städtebaulichen Auswirkungen, ausgehend
von der Form verdichteter Bebauung auf
dem Gelände der Domaine de Boisbuchet in
Frankreich, Lessac. Um die lokale Lebensweise
zu respektieren, setzten wir auf die Reduzierung
des Energiebedarfs und erneuerbare
Ressourcen. Studenten organisierten Workshops
mit Experten aus der Industrie, um eine
erfolgreiche Zusammenarbeit in der gesamten
Planungsphase zu sichern.
Während dieser Workshops waren Studenten
und Unternehmen in der Lage sich über

„Während jeder Phase
des Projektes gab es
einen intensiven Lernprozess, um die
Grundlagen jeder
Disziplin aufzubauen.“

Designideen und über das Potential des
Projektes auszutauschen und professionelles
Know-How mit studentischer Kreativität zu
kombinieren. Die kooperative Umgebung war der
Nährboden für eine positive Dynamik, die das
Innovationspotenzial widerspiegelt, dass durch
Zusammenarbeiten entsteht.
So gelang es unseren Studenten zu
demonstrieren, dass sie nicht nur Wert auf
die Gestaltung der einezlnen Elemente legten,
sondern auf das Design als Ganzes Wert legten.
Die Firmen, die an den Workshops teilnahmen
waren Saint-Gobain, Viessmann, Schneider
Electric, Zola Windows, Setec Engineering,
Shawmut Construction, Performance Plastics
and Pvilion.
Wir initiiierten drei maßgebliche Gremien, die die
Verantwortung über verschiedene Bereiche des
Projekts tragen sollten. Die Gremien bestanden
aus einem Team Management, einem Komitee
zur Beschaffung von Finanzmitteln und einem
Kommunikationsausschuss.
Das Management hatte zur Aufgabe sich um
die Koordination, die Sequenzierung und die
Ablaufplanung zu kümmern.
Das Komitee zur Beschaffung für Finanzmittel
brachte Vertreter der drei Institutionen
zusammen, um Entscheidungen zu treffen

und Aktivitäten in der Haushaltsplanung,
der Buchführung und der Beschaffung von
Finanzmitteln zu koordinieren.
Der Kommunikationsausschuss verwaltete
die Werbemaßnahmen und Aktivitäten in
Zusammenhang mit Vertrieb, Markenpolitik,
Medienarbeit, Veröffentlichungen, Ausstellungen
und multimedialen Inhalten.
Vor allem die wöchentlichen Zusammenkünfte
der Komitees trieben das Projekt deutlich voran.
Techstyle Haus hat gezeigt, dass unsere
Studenten ernsthaft daran interessiert sind,
umweltfreundliches Bauen zu unterstützen und
bekannt zu machen.Unter der Öffentlichkeit,
der Presse und den Besuchern war das Projekt
ein voller Erfolg. Beim Betreten des Hauses ist
man beeindruckt von der unbeschreiblichen
Qualität des Raumes – geräuscharm und
lichtdurchflutet. Der großzügige doppelgewölbte
textile Innenraum wurde sofort als Raum, in
dem man unter vollem Komfort leben und
arbeiten kann, verstanden. Unsere Studenten
und Dozenten arbeiteten erfolgreich über
die institutionellen Grenzen zwischen den
Abteilungen der RISD, Brown University und der
Fachhochschule Erfurt hinweg. Kooperation
und Zusammenarbeit waren das Resultat der
sinnvollen Organistion.

DESIGN PROZESS.
29

TECHSTYLE HAUS.

„Während der Workshops waren Studenten und
Unternehmen in der Lage sich über Designideen und über das Potential des Projektes
auszutauschen.“

DESIGN PROCESS.

Kevin McNulty
Team Decathlete, Teamdecathlet
30

TECHSTYLE HAUS.

“As a student budget manager, I was able to
contribute my experience in financial business
directly, tracking finances as the project grew
in scope, and familiarizing myself with CSI
Masterformat. It was an amazing experience for
all; our team gained an invaluable knowledge
regarding organization and scheduling, and
how precise details come together during the
construction of a project of this size.”

„Als studentischer Budget-Manager, konnte
ich meine Erfahrungen mit Finanzen direkt
einbringen. Als das Projekt wuchs, konnte
ich die Kosten weiterverfolgen und mich mit
CSI Masterformat, einer Baukostensoftware,
auseinandersetzen. Es war für alle eine
tolle Erfahrung; unser Team erlangte
unschätzbares Wissen in Organisation und
Zeitplanung, insbesondere wie genau alles
zusammengebracht werden musste, um ein
Bauprojekt dieser Größe zu realisieren.“

TECHSTYLE HAUS.

31

DESIGN PROZESS.

TECHSTYLE HAUS.
32

DESIGN PROCESS.

TECHSTYLE HAUS.

33

DESIGN PROZESS.

TECHSTYLE HAUS.
34

DESIGN PROCESS.

TECHSTYLE HAUS.

35

DESIGN PROZESS.

TECHSTYLE HAUS.
36

DESIGN PROCESS.

DESIGN PROZESS.
Dirk Dörner
Saint-Gobain Technology Manager, Herzogenrath R&D Centre

“We selected this innovative project because
the concept is unique, ambitious, and beautiful.
But it is not only a dream, for the house fulfills
demanding energy standards and demonstrates
Multi-Comfort. Everybody felt it in Versailles.
Another important criteria was the team spirit of
this international cooperation. The enthusiasm
and the power of the students were highly
motivating for our Saint-Gobain team. In the
beginning we consulted the team. At the end the
students consulted us and we could learn from
their experiences. Thank you for the wonderful
time and your openness. Beside this wonderful
house we developed a strong partnership.”

„Wir haben dieses innovative Projekt
ausgewählt, weil das Konzept einzigartig,
herausfordernd und schön ist. Es ist aber nicht
nur ein Traum. Das Haus erfüllt anspruchsvolle
Energiestandards und ist gleichzeitig eine gute
Referenz für Multi-Komfort. Jeder konnte es in
Versailles erleben. Ein weiteres Kriterium für die
Entscheidung war der Spirit des internationalen
Teams. Der Enthusiasmus und die Kraft der
Studenten waren für unser Saint-Gobain Team
sehr motivierend. Zu Beginn haben wir die
Studenten beraten. Am Ende des Projekts
veränderte sich die Rolle. Wir konnten viel von
den persönlichen Erfahrungen der Studenten
lernen und wurden von ihnen beraten. Vielen
Dank für die wundervolle Zeit und die Offenheit.
Neben einem Haus haben wir auch ein enge
Partnerschaft entwickelt.“

TECHSTYLE HAUS.
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PASSIVHAUS KONSTRUKTION.
Sina Almassi
Project Manager, Projekt Manager
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„Um unser Haus dämmen zu können, mussten
wir ein neues System entwickeln, das es
ermöglichte, der Form unserer Außenhaut
zu folgen. Was wir am Ende erhielten, war
reinste Innovation und der aufregendste und
herausfordernste Aspekt des Designs unseres
Gebäudes. Seine Einfachheit und Flexibilität
sind das Markenzeichen eines Systems,
das einen weitreichenden Einfluss auf die
Baubranche haben kann. “

TECHSTYLE HAUS.

“In trying to insulate this house we had to devise
a new system that would follow the contours
of the exterior shell. What we ended up with is
pure invention and was the most exciting and
challenging aspect of designing the house. Its
simplicity and flexibility are the hallmarks of
a system that can have a broad impact on the
construction industry.”

PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION.

CONSTRUCTION.
Written by Sina Almassi

“The complexity of Techstyle Haus and the short
timeline of the competition required us to think
about “how” we were building as much as “what”
we were building.”

TECHSTYLE HAUS.
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The complexity of Techstyle Haus and the short
timeline of the competition required us to think
about “how” we were building as much as “what”
we were building. With only ten days at the
competition to assemble the house from the
ground up, we had to think holistically about
design and construction and a coordinated
sequence of assembly.
Our time in Providence served as a great practice
for the competition. Our first assembly phase
was brief, from the arrival of the steel base on
April 6th until the departure of the last container
for France on May 23rd. It was our opportunity
to finally put our vision together for the first time
and work with all of our sponsors and advisors
to figure out the quirks of assembling such an
unusual building. Every day of construction
brought new obstacles as we raced against
the shipping date to put our house together.

We fought against the unpredictability of New
England Spring weather, pushing through an icy
April morning to complete the steel assembly
and pull the Sheerfill membrane onto the
skeleton. With a monumental three-day effort,
we went from just having the steel base to
having the shell of our house.
One of the major developments in our process of
design and construction is our inventive system
of insulating and sealing the envelope of the
house. In aiming for the Passive House standard,
we had to have a highly insulated wall while
minimizing thermal bridging and following the
flowing contours of the exterior membrane. Our
system uses two parallel layers of a tensioned
net of ratchet straps that are woven in a manner
that creates the double-curvature shapes. The
insulation gets placed in-between and takes
the shape of the woven nets. Based on hooks

At the competition, we spent the first two days
assembling the steel, installing the floor, and
pulling the membrane over top, giving us the
interior space to work in. The house turned
orange on day three, as we hung and wove
the nearly 250 orange ratchet straps it takes
to create the two layers of woven nets. A few
champions donned the spacesuits and went to
work placing insulation and installing the airbarrier, giving us a fully insulated and airtight
shell by day five. It was a point of pride to have
groups of competition coordinators and other
competing teams visit our site daily, curious
about what was going on with Techstyle Haus.
With most of the finish work having to be done

From the beginning of the process, we set out
to innovate and push the existing paradigms of
design and construction and the competition
was a proving ground for our efforts. The exterior
wall system is a version of pre-fabrication that
can dramatically reduce on-site construction
time and costs. The Sheerfill membrane and
the flexible solar array are used in a residential
application unlike any building before. Our
insulation system gives designers the power to
insulate complex curvature shapes with lowtech components while also being adaptable
to any climate and shape. Techstyle Haus
demonstrates the potential that flexible
materials have in the world of beautiful and
sustainable design and construction.

PASSIVHAUS KONSTRUKTION.

“One of the major
developments in our
process of design and
construction is our
inventive system of
insulating and sealing
the envelope of the
house.”

in place, we needed as much time inside the
house as possible. The flat-pack core was
assembled next and the monumental task of
installing the full mechanical/electrical system
for the first time followed. Concurrently, the
exterior work had to continue moving at full
speed. The windows couldn’t be installed until
the insulation was mostly complete and both
the windows and solar array had to be in place
before the decks and landscaping could begin
so we had to maintain a furious pace. A sense
of completeness came with the delicate ballet
on ladders for the installation of the Transformit
interior fabric and Stoll custom knit. We were
constantly battling the challenges of fatigue,
confusing construction rules, and working in
an unfamiliar country but we worked hard up
until opening day, showing a great amount of
determination and resolve in pulling it off.
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and ratchets, it is a system that is strong, quick
to install, adjustable, lightweight, and can be
adjusted to most any form and/or thickness.

PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION.
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PLAN, GRUNDRISS

FRONT ELEVATION, VORDERANSICHT

Nettogrundfläche: 76.68 m2
Anlage Volumen: 276.06 m3
Nordgewölbehöhe: 6.66 m
Süden Gewölbehöhe: 5.64 m
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EAST ELEVATION, OSTANSICHT

TECHSTYLE HAUS.

Net floor area: 825.38 ft2
Conditioned volume: 9,748.97 ft3
North vault height: 21.85 ft
South vault height: 18.50 ft

PASSIVHAUS KONSTRUKTION.

VIEWPOINTS.
ANSICHTEN.

PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION.

Steel Rib
Stahlrahmen
Exterior Ratchet Strapping
Äußeres Spanngurtnetz
Insulated Wood Block
Isolierter Holzblock

Isover Vario Smart Vapor Retarder
Isover Vario Klimamembrane
Interior Ratchet Strapping
Inneres Spanngurtnetz
Light Blocking Fabric
Lichtblockierender Stoff
Interior Fabric
Inneres Textil
Aluminum Substructure
Aluminium-Unterkonstruktion
Insulated Built-Ins
Isolierte Einbauten
Finished Hardwood Flooring
Fertigparkett
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Insulated Subfloor
Isolierte Bodenkonstruktion
Isover Mineral Wool Insulation
Isover Mineralwolledämmung

TECHSTYLE HAUS.

Structural Floor Pallet
Rohfußboden Paletten

WALL ASSEMBLY.
WANDMONTAGE.

PASSIVHAUS KONSTRUKTION.
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Sheerfill Außenmembran
Hohlprofilstahl
Unterspannbahn
2.54 cm Holz
Spanngurtnetz
an Stahlöse befestigt
Box-Rahmen Abstandhalter

Sheerfill External Membrane
Air Gap Between Steel Frames
Weather Barrier
Ratchet Strapping
Isover Integra Mineral Wool Insulation
Ratchet Strapping
Isover Vario Smart Vapor Retarder
Light Blocking Fabric
Aluminum Substructure
Interior Fabric

Sheerfill Außenmembran
Luftspalt zwischen Stahlrahmen
Wettersperre
Spanngurtnetz
Isover Integra Mineralwolle
Spanngurtnetz
Isover Vario Klimamembran
Lichtblockierender Stoff
Aluminiumunterkonstruktion
Inneres Textil

TECHSTYLE HAUS.

Sheerfill External Membrane
Hollow Steel Section
Weather Barrier
1.5 in Wood Blocking
Ratchet Strapping
Attached to Steel Eyelet
Box Frame Spacer

PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION.

KONSTRUKTION.
Geschrieben von Sina Almassi, übersetzt von Felicitas Bach

„Die Komplexität des Hauses und der straffe
Zeitplan des Wettbewerbs verlangten von uns
nicht nur darüber nachzudenken, was wir bauen,
sondern noch viel mehr, wie wir es bauen.“

TECHSTYLE HAUS.
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Die Komplexität des Hauses und der straffe
Zeitplan des Wettbewerbs verlangten von uns
nicht nur darüber nachzudenken, was wir bauen,
sondern noch viel mehr, wie wir es bauen. Mit
nur zehn Tagen Bauzeit mussten wir ganzheitlich
über Gestalt und Konstruktion nachdenken
und die Abläufe des Zusammenbaus genau
koordinieren.
Die Zeit in Providence diente uns als eine
ausgezeichnete Vorbereitung für den
Wettbewerb. Dieser erste Aufbau war kurz,
von der Ankunft der Stahlrahmen am 6. April
bis zum Entsenden des letzten Containers auf
den Weg nach Frankreich am 23. Mai. Es gab
uns die Möglichkeit, unsere Vision erstmals
umzusetzen und gemeinsam mit Beratern
und Sponsoren herauszufinden, wo die Tücken
eines solch ungewöhnlichen Gebäudes liegen.
Wir kämpften gegen das unvorhersehbare
Frühlingswetter Neuenglands, als wir an einem

eisigen Aprilmorgen hart arbeiteten, um die
Montage der Stahlrahmen zu vollenden und so
die Sheerfill Membran über das Skelett ziehen
zu können. In nur drei Tagen hatten wir so statt
nur der Stahlbasis die komplette äußere Hülle
des Gebäudes zusammengebaut.
Eine unserer bedeutendsten Entwicklungen
war das System, die Dämmung zu hängen
und das innere Textil zu montieren. Um
Passivhausstandard erreichen zu können, war
es nötig stark zu dämmen, Wärmebrücken zu
minimieren und gleichzeitig der geschwungenen
Form der Außenhaut zu folgen. Unser System
besteht aus zwei parallelen Lagen von Netzen
aus Spanngurten, die so miteinander verwebt
werden, dass eine doppelt gekrümmte Form
entsteht. Da die Konstruktion nur auf Haken
und Spanngurten basiert, ist sie stark, einfach,
anpassbar, leichtgewichtig und lässt sich an fast

alle Stärken und Formen anpassen.
Beim Wettbewerb wurde an den ersten zwei
Tagen das Stahlskelett gebaut, der Boden
eingebracht, sowie die Membran aufgespannt,
sodass im Inneren Platz zum Arbeiten entstand.
Am dritten Tag färbte sich das Techstyle Haus
orange, als wir 250 Spanngurte miteinander
verwebten. Einige Helden in Schutzoveralls
platzierten dazwischen danach die Dämmung
und Dampfsperre, sodass bereits am fünften Tag
eine dampfdichte Hülle entstand.
Es machte uns stolz, dass täglich Gruppen von
Wettbewerbshelfern und anderen Teams die
Baustelle besichtigten, neugierig wie es mit dem
Techstyle Haus weiterging.
Da die Ausbauarbeiten vor Ort gemacht werden
mussten, brauchten wir so viel Zeit wie nur
möglich, um im Haus arbeiten zu können. Der
transportierbare Kern wurde als nächstes
zusammengesetzt und die monumentale
Aufgabe, die gesamten elektrischen und
sanitären Anlagen zum ersten Mal zu

Von Beginn an war unser Ziel, innovativ zu
denken und bestehende Paradigmen des
Entwerfens und Bauens voranzutreiben.
Hierfür konnten wir den Wettbewerb als
Testgelände nutzen. Das Außenwandsystem
ist eine Art der Vorfertigung, die sowohl
Bauzeit auf der Baustelle als auch Baukosten
reduzieren kann. Die Sheerfillmembran und die
flexiblen PV-Module wurden zum ersten Mal
in einem Wohngebäude eingesetzt und unser
Dämmsystem gibt Entwerfern die Möglichkeit,
komplexe gekrümmte Formen mit Low-Tech
Mitteln zu dämmen, während sich diese an jede
Klimazone und Form anpassen lassen. Das
Techstyle Haus demonstriert das Potenzial, das
flexible Materialien in der Welt des schönen und
nachhaltigen Entwerfens haben können.

PASSIVHAUS KONSTRUKTION.

installieren, musste gemeistert werden.
Nebenbei wurde auch im Außenbereich im
Höchsttempo weitergearbeitet. Die Fenster
konnten nicht eingebaut werden, bevor nicht
die Dämmung nahezu vollständig eingebracht
war, und mit dem Bau der Außenanlagen konnte
erst begonnen werde, nachdem die PV-Module
auf dem Dach montiert waren. Also arbeiteten
wir wie verrückt auf einer rasenden Baustelle.
Ein Hauch von Vollständigkeit strömte durch
das Haus, nachdem das Ballett aus Leitern
das innere Textil Transformit und den Stollstoff
montiert hatte.
Die ganze Zeit kämpften wir gegen die
ermüdenden und verwirrenden Bauvorschriften
des Wettbewerbs und die Tücken des Bauens in
einem fremden Land. Doch wir arbeiteten hart
bis zum Eröffnungstag und zeigten eine Menge
Entschlossenheit und Bestimmtheit, indem wir
es bis zum Schluss durchzogen.
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„Eine unserer
bedeutendsten
Entwicklungen war
das System die
Dämmung zu hängen
und das innere Textil zu
montieren.“

PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION.

Helen Bergstrom
Project Engineer, Projekt Ingenieur
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“One of our major goals of the project was to
demonstrate that we could design a house
that met passive house benchmark standards
without being constrained to typical passive
house architecture. Textiles gave us a unique
opportunity to break out of the architectural box
and critically explore the strategies for energy
efficient design.”

„Eines der wichtigsten Ziele unseres Projekts war
zu zeigen, dass es möglich ist, die Richtlinien
für den Passivhausstandard zu erreichen,
ohne zu der typischen Passivhausarchitektur
gezwungen zu sein. Textilien gaben uns die
einmalige Möglichkeit, aus der Boxenarchitektur
auszubrechen und die Herangehensweise
für energieeffizientes Entwerfen kritisch zu
erforschen. “

TECHSTYLE HAUS.
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PASSIVHAUS KONSTRUKTION.
Timur Kolsuz
Team Decathlete, Teamdecathlet

“A passive house has the highest energy
efficiency standard in the world. The only
solution to stop the climate change is to reduce
the CO² emission. Therefore, the passive house
saves as much energy as possible. This is
achieved by means of a very high insulation
grade, an airtight envelope, thermal bridge free
construction and an architecture that has the
ideal shape for solar energy gains.

„Ein Passivhaus hat den höchsten
Energieeffizienz-Standard der Welt. Der einzige
Weg den Klimawandel zu stoppen ist es, den
CO² Ausstoß zu reduzieren. Daher spart das
Passivhaus so viel Energie wie möglich. Dies
wird erreicht durch einen hohen Dämmgrad,
eine luftdichte Hülle, eine wärmebrückenfreie
Konstruktion und eine Architektur, die eine
ideale Form für solare Energiegewinne hat.

Through its shape Techstyle Haus achieves
an ideal adjustment in every season, shade in
summer and passive gains in winter. The flexible
shape design with the Sheerfill Membrane
allows a passive house in every location of the
world.“

Das Techstyle Haus erzielt durch seine Form
eine ideale Ausrichtung zu jeder Jahreszeit,
Verschattung im Sommer und passive Gewinne
im Winter. Die flexible Formgebung mit der
Sheerfill Membran ermöglicht ein Passivhaus an
jedem Standort der Welt.“

TECHSTYLE HAUS.
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PASSIVE HOUSE.
Written by Ryan Abendroth and Helen Bergstrom

Techstyle Haus was designed to meet the
Passive House Standard. A passive house is a
low energy building that is designed to meet
specific criteria regarding heating, cooling, and
total energy use. Traditionally, the Passive House
Standard certification criteria have been based
on the basic premise that the downsizing or
eliminating the separate heating system leads to
the economic optimum building.
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To limit mechanical system size, and therefore
cost, the peak Heating Load, which is the
amount of heated needed during the worst case
hour, needs to be minimized and can be defined
as:

PH ≤ 10 W/m2
The limit of 10 W/m2 for the Peak Heating Load
calculation, in the central European climate,
equates to an Annual Heating Demand, the
amount of heating energy used on an yearly
basis to maintain the interior temperature, of:

TECHSTYLE HAUS.

QH ≤ 15 kWh/(m2a)
For controlling durability of the exterior envelope
and limiting energy loss through infiltration, a
requirement of building air tightness was added

at:

n ≤ .6 ACH50
The Annual Cooling Demand was determined to
be:

QK ≤ 15 kWh/(m2a)
The final certification criteria accounts for all of
the energy used in the building. The term Primary
Energy (PE) is often referred to as „source
energy,“ which is the amount of power that must
be produced at the power plant to provide energy
for the entire building. In contrast, site energy
is the amount of energy the building actually
consumes and uses locally. The Primary Energy
criteria was created to act as a sustainability
requirement to maximize resource conservation,
minimize emissions, and protect the climate at
large. The Primary Energy criteria is set at:

Wp ≤ 120 kWh/(m2a)
The Passive House Standard is a building
standard where certification is determined in
part by conformance with the energy model.
The required tested values from the building are
gathered from the blower door test and a onsite

These are the trademarks of a Passive House:
energy efficient, comfortable, healthy, durable,
and sustainable. Techstyle Haus meets all of
these criteria and goals.

CRITERIA

I.P. UNITS

S.I. UNITS

Annual Space Heat Demand:

4.75 kBTU/ft yr

(15 kWh/(m2a))

or Peak Heat Load:

3.17 BTU/ft2hr

(10 W/m2)

Annual Cooling Demand:

4.75 kBTU/ft2yr

(15 kWh/(m2a))

2

Annual Primary (Source) Energy 38 kBTU/ft yr
Demand:

(120 kWh/(m2a))

Air Infiltration rate :

(air change rate of 0.6 per hour
at 50 Pascal’s of pressure)

2

n ≤ .6 ACH50

“Techstyle Haus embraces the Saint-Gobain
philosophy of “Multi-Comfort” solutions that
address all aspects of indoor comfort.”

PASSIVHAUS KONSTRUKTION.

Quality Assurance and Quality Control checklist.
These tests are designed to ensure high quality
living spaces that are comfortable and have
superior indoor air quality.
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The design of Techstyle Haus is driven by the
belief that a buildings’ energy performance does
not have to come at the expense of inhabitant
comfort, and in fact the many facets of user
comfort can be increased through efficient,
intelligent design. Techstyle Haus embraces
the Saint-Gobain philosophy of “Multi-Comfort”
solutions that address all aspects of indoor
comfort from thermal, acoustic, and visual
comfort to air quality, all within an accessible
and modular space.

Temperatures of room surfaces have a large
impact on the perceived comfort of occupants.
To maintain comfortable conditions, the surface
temperature in passive houses should differ
from the air by less than 4.2 degrees Celsius.
Techstyle Haus makes use of triple-paned
windows to achieve a resistance to heat flow
far exceeding that needed to maintain interior
surface temperatures so that occupants do not
sense heat loss. Furthermore, Techstyle Haus
limits interior temperature swings throughout
the day, which can cause occupant discomfort.

TECHSTYLE HAUS.

MULTI-COMFORT HOUSE

PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION.
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High levels of insulation, thermal mass, phase
change materials and airtightness help to
eliminate thermal swings within the building.
Techstyle Haus also uses a shading device
in the South to protect windows and reduce
uncomfortable seasonal temperature swings
due to increased solar insolation.
Techstyle Haus also achieves outstanding
acoustics with significant soundproofing to
ensure comfort of inhabitants within. Using a
combination of various textile surfaces to form
a wall, as well as curved walls help provide
excellent acoustical performance, dampening
sounds from the outdoors. Reverberation times
were calculated to be 0.4 seconds, which is
considered excellent for spaces of speech. Visual
comfort is achieved through sufficient natural
day lighting.

TECHSTYLE HAUS.

Energy efficient buildings often have fewer
windows and therefore suffer from low natural
light levels. Techstyle Haus uses two large
facades on the North and South in order to
ensure natural lighting throughout the day
without huge spikes in cooling loads due to solar
insolation. Both the form and the orientation of
the house maximize the hours of day lighting.
Additionally the interior fabric reflects light
throughout the space increasing the perceived
natural lighting levels and visual comfort.
A healthy building ensures the health of its
residents. Maintaining air quality is extremely
important in airtight buildings such as Techstyle
Haus. The Haus uses an energy recovery
ventilator for mechanical ventilation to supply
fresh air to the house without significant heat

“A healthy building
ensures the health of
its residents.”
loss. Sensors throughout the house monitor
CO2 levels and trigger the ventilation system to
ensure that there is sufficient fresh air in the
space depending on the number of occupants or
activities happening within the space. In order
to ensure that the house remained healthy over
its lifetime without mold, the wall assemblies
was designed to allow moisture to dry out of the
walls to the exterior or into a dehumidification
system. The fabric wall assembly also eliminates
many components that typically contain volatile
organic compounds (VOCs), which can irritate
occupants’ lungs and skin.

Geschrieben von Ryan Abendroth und Helen Bergstrom, übersetzt von Timur Kolsuz

Die Anlagentechnik muss so dimensioniert
werden, dass die benötigte Heizlast minimal
gehalten wird, sie muss dennoch die geforderte
Wärmemenge an besonders kalten Tagen im
Gebäude aufbringen können. Der Wert beträgt:

PH ≤ 10 W/m2
Die 10 W/m2 Grenze für die maximale
Heizlastberechnung im Mitteleuropäischen
Klima entspricht einem jährlichen Wärmebedarf,
d.h. der Menge an Heizenergie die jährlich
verbraucht wird um die Innentemperatur
aufrechtzuerhalten, von:

QH ≤ 15 kWh/(m2a)
Für die Lebensdauer der äußeren Hülle und

zur Einschränkung des Energieverlustes
durch Leckage wurde eine Höchstwert für die
Herstellung von Luftdichtigkeit hinzugefügt:

n50 ≤ 0,6 1/h
Der jährliche Kühlbedarf wurde festgelegt auf:

QK ≤ 15 kWh/(m2a)
Das letzte Zertifizierungskriterium
berücksichtigt alle Energie, die im Gebäude
verbraucht wird. Der Begriff Primärenergie
(PE) wird oft als „Gesamtenergie“ bezeichnet.
Dies ist die Menge an Leistung, die im
Kraftwerk erzeugt werden muss, um Energie
für das gesamte Gebäude bereitzustellen.
Im Gegensatz dazu steht die Energie vor Ort,
d.h. die Menge an Energie, die das Gebäude
tatsächlich verbraucht und lokal nutzt. Das
Kriterium Primärenergie wurde entwickelt,
um als Nachhaltigkeitsanforderung den
Ressourcenschutz zu maximieren, die
Emissionen zu minimieren und um das
Klima in seiner Gesamtheit zu schützen. Die
Primärenergie ist festgelegt auf:

Wp ≤ 120 kWh/(m2a)

61

TECHSTYLE HAUS.

Das Techstyle Haus wurde im
Passivhausstandard geplant. Ein Passivhaus ist
ein Niedrigenergie Gebäude, das so entworfen
ist, dass bestimmte Kriterien für Heizen, Kühlen
und Gesamtenergiebedarf erfüllt werden.
Traditionell basieren die PassivhausstandardZertifizierungskriterien auf der grundlegenden
Voraussetzung, dass eine Verringerung oder
Beseitigung einer aktiven Heizung zu einem
ökonomisch optimalen Gebäude führt.

PASSIVHAUS KONSTRUKTION.

PASSIVHAUS.
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Der Passivhausstandard ist ein
Gebäudestandard bei dem die Zertifizierung
zum Teil von der Erfüllung des Energiemodells
abhängt. Die nötigen Testwerte des Gebäudes
werden durch den Blower Door Test und
eine örtliche Qualitätssicherungs- und
Qualitätskontroll-Checkliste ermittelt. Diese
Tests wurden geschaffen, um qualitativ
hochwertige Wohnräume, die komfortabel

sind und höchste Qualität der Innenraumluft
bieten, sicherzustellen. Folgende Eigenschaften
sind die Markenzeichen eines Passivhauses:
energieeffizient, komfortabel, gesund, beständig
und nachhaltig. Das Techstyle Haus erfüllt alle
diese Kriterien und Ziele.
Zusammenfassend sind die Kriterien eines
Passivhaus Standards folgendermaßen
definiert:

KRITERIUM:

I.P. EINHEITEN

S.I. EINHEITEN

Jährlicher Wärmebedarf:

4.75 kBTU/ft yr

(15 kWh/(m2a))

oder maximale Heizlast:

3.17 BTU/ft2hr

(10 W/m2)

Jährlicher Kühlbedarf:

4.75 kBTU/ft2yr

(15 kWh/(m2a))

Jährlicher Primärenergiebedarf
(Gesamtenergiebedarf):

38 kBTU/ft2yr

(120 kWh/(m2a))

2
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MULTI-KOMFORT HAUS
Das Techstyle Haus ist entworfen worden mit von
der Überzeugung, dass die Energieeffizienz eines
Gebäudes nicht zu Lasten des Wohnkomforts
gehen muss. Tatsächlich können viele Aspekte
des Nutzerkomforts durch effiziente und
intelligente Designlösungen erhöht werden. Das
Techstyle Haus macht sich die Saint-Gobain
Philosophie der „Multi-Komfort“ Lösungen
zu Eigen. Bei dieser werden alle Aspekte
des Innenraumkomforts, von thermischem,
akustischem und visuellem Komfort bis hin
zur Luftqualität, berücksichtigt. Alle diese
Parameter wurden in einem modularen Raum
realisiert.

„Das Techstyle Haus
macht sich die SaintGobain Philosophie
der „Multi-Komfort“
Lösungen zu Eigen.“
Die Temperaturen von Raumoberflächen haben
einen großen Einfluss auf den wahrgenommenen
Komfort durch die Bewohner. Um komfortable
Bedingungen aufrechtzuerhalten, sollte sich
die Oberflächentemperatur in Passivhäusern

Das Techstyle Haus erreicht außerdem
eine hervorragende Innenraumakustik und
Lärmschutz, um den Komfort der Bewohner zu
sichern. Durch die Kombination verschiedener
textiler Oberflächen, die die Wand bilden, sowie
gewölbte Oberflächen wird eine exzellente
akustische Leistung erzielt, die Geräusche von
draußen abdämpft. Die Nachhallzeit wurde mit
0,4 Sekunden berechnet. Dies gilt als exzellent
für Räume, in denen gesprochen wird. Visueller
Komfort wird erreicht durch ausreichend
natürliches Tageslicht. Energieeffiziente
Gebäude haben oft weniger Fenster und leiden
deshalb unter einem niedrigen natürlichen
Lichtniveau. Techstyle Haus nutzt zwei große
Fassaden im Norden und Süden um natürliches
Licht während des Tages sicherzustellen
um maximale Werte an Kühllast durch hohe
Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Sowohl die

Die Gesundheit der Bewohner wird durch
eine gesunde Umgebung unterstützt. Die
Aufrechterhaltung der Luftqualität ist
äußerst wichtig in luftdichten Gebäuden wie
dem Techstyle Haus. Das Haus nutzt eine
Lüftungsanlage mit Energierückgewinnung
zur automatischen Belüftung für die Zufuhr
von Frischluft in das Haus mit minimalem
Wärmeverlust. Sensoren im gesamten Haus
überwachen die CO2 Gehalte und aktivieren das
Belüftungssystem, um sicherzustellen, dass
abhängig von der Anzahl der Bewohner oder der
stattfindenden Aktivitäten ausreichend frische
Luft im Raum ist. Um sicherzustellen, dass das
Haus während seiner gesamten Lebensdauer
gesund und ohne Schimmel bleibt, wurde der
Wandaufbau so entworfen, dass Feuchtigkeit
aus den Wänden ins Freie diffundieren oder
über das Entfeuchtungssystem austreten kann.
Der Aufbau der Stoffwand vermeidet Partikel,
die möglicherweise flüchtige organische
Verbindungen enthalten, wodurch die Lunge und
die Haut der Bewohner gereizt werden kann.

„Die Gesundheit
der Bewohner wird
durch eine gesunde
Umgebung unterstützt.“

PASSIVHAUS KONSTRUKTION.

Form als auch die Orientierung des Hauses
erhöhen die Stunden mit Tageslicht. Der
Innenraumstoff reflektiert zusätzlich Licht
durch den gesamten Raum wodurch das
wahrgenommene natürliche Lichtniveau und der
visuelle Komfort erhöht werden.
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von der Lufttemperatur um weniger als 4,2
Grad Celsius unterscheiden. Das Techstyle
Haus nutzt dreifach-verglaste Fenster
um Wärmeverluste zu vermeiden und die
Oberflächentemperatur im behaglichen Bereich
aufrechtzuerhalten, sodass die Bewohner
sich wohlfühlen. Außerdem vermeidet das
Techstyle Haus Temperaturschwankungen
im Innenraum während des Tages, welche für
Bewohner unbehaglich sind. Ein hoher Grad an
Wärmedämmung, Speichermasse, PCM (Phase
Change Materials) und die Luftdichtigkeit tragen
dazu bei, thermische Schwankungen innerhalb
des Gebäudes zu eliminieren. Das Techstyle
Haus nutzt eine feststehende Verschattung
im Süden, um im Sommer solare Gewinne zu
vermeiden und im Winter solare Gewinne zu
nutzen.

TECHSTYLE HAUS.
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PASSIVE HOUSE CONSTRUCTION.

PASSIVHAUS KONSTRUKTION.
Grace Wong
Safety Officer
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„Als Teil des Design und Bauprozesses weiß
ich, dass unser Haus voll funktionstüchtig und
hocheffizient ist. Aber ich weiß auch, dass unser
Haus ein Gehirn und ein gutes Aussehen hat —“

TECHSTYLE HAUS.

“Having been a part of the design and
construction process, I know that our house is a
fully functional and highly efficient house. And
you know, our house has brains and good looks
—”

TECHSTYLE HAUS.
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INTERIOR DESIGN.

INNENARCHITEKTUR.
Jacquelyn Albano
Team Decathlete, Teamdecathletin
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„Der Innenraum des Techstyle Hauses schafft
eine Balance zwischen Eleganz und Verspieltheit.
Das Haus strahlt eine unerwartete Magie aus,
die nur dort geschieht, wo ein hoher Anteil
an Textilien vorhanden ist. Die Stoffe sorgen
für ein Gefühl von Behaglichkeit, Komfort und
Gewandtheit, ähnlich einem Tuch, das man sich
über die Schulter legt.“

TECHSTYLE HAUS.

“Techstyle Haus’s interior strikes a balance
between elegance and playfulness. It captures
an unexpected magic that can happen when
there is a liberal amount of fabric in a home. The
fabric brings a sense of pleasure, comfort, and
sophistication similar to a shawl draped around
one’s shoulders.”

INTERIOR DESIGN.

INTERIOR DESIGN.
Written by Jacquelyn Albano

Stepping into Techstyle Haus one can’t help but
notice the positive energy that flows throughout
the space. It is elegant, relaxed, and cozy yet
radiates creativity and spirit. Techstyle Haus’
interior evokes the pureness of its form, with
very little furniture, where color is at a minimum.
INTERIOR WALL SURFACES

TECHSTYLE HAUS.
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The interior fabric is one of the most exquisite
parts of the house. Our team decided to work
with Transformit, a company that makes interior
tensile structures and is resource efficient (they
recycle extra fabric, eliminating any waste).
Transformit was the ideal partner to help our
team transform our interior into an eclectic
oasis.
The process of fabric installation was
straightforward. Using fabric allowed for a
light and flexible interior with an easy system
to replicate for future occupants. In place of
solid walls, four 1” diameter aluminum ribs
were installed that mirrored the form of the
steel ribs. These ribs were encased in a sock,
which included two zipper systems, one for each
layer of fabric. Our interior wall was made of a
block-out fabric, a finished fabric, and a custom
wainscot.

“Stepping into Techstyle
Haus one can’t help
but notice the positive
energy that flows
throughout the space.”
The block-out fabric concealed the physical
components of the envelope such as the
insulation, and related air barriers. The blockout fabric helps the colors and graphics from
bleeding through the final fabric, allowing for a
crisp white surface. This thick liner is called a
polysoft, which is a polyester used to dampen
the sound throughout Techstyle Haus. One of
the great elements about this fabric is that it not
only conforms to the shape of the interiors form
but is also incredibly strong, durable, mold and
ultraviolet resistant.
The final fabric is a polyester stretch, which is a
synthetic fiber. It is topically coated to achieve an
M1 rating, allowing the fabric to be fire resistant.
Once the final fabric is zipped up, with its pure

Each layer of fabric can be put up easily and
removed easily, for washing or changing the color
or pattern. The fabric/ rib system is lightweight,
and easily transported. It allows for exquisite
lighting throughout the house as well as a
magical way of articulating the form. Many of us
have had the ability to experience good fabrics
in our wardrobes. Why not extend these eye-
catching uses to an interior of a house? Doing
this to Techstyle Haus was the perfect way to
allow our interior to look light and pleasant with
a bold attitude.

“The open floor plan
and central core
encourage social
interaction and
incorporates many
pieces of customdesigned furniture.”

The open floor plan and central core encourage
social interaction and incorporates many pieces
of custom-designed furniture, hand-crafted
by RISD students. This includes two bent wood
beds, a coffee table, and a dining table.

INNENARCHITEKTUR.

Finally, the custom wainscot is an ivory colored
flat bed knit. It is a Nomex fabric with an
undulating surface texture, created by RISD
textile students. The unique geometric forms
were manufactured with Stoll in New York City.
This fabric is a highly fire retardant material as
well as highly durable.

INTERIOR DESIGN

The beds have a maple finish with a low
Japanese style frame and are decorated with
white and pearl grey Egyptian cotton bed linens
to match the minimal colors throughout the
house.
The circular five-piece cork wedge coffee
table has the ability to be moved and used as
supplementary seating. This allows the essence
of playfulness to be translated into the living
room.
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Lastly, a beautifully crafted maple dining table
anchors the dining area. It can hold up to six
seats and is dressed with custom fabricated
tableware, all pieces unique with bold geometric
forms.
All the additional furniture was donated by Vitra
and has a palette of cool greys, which gives the
living room a modern understatement. One of the
most prominent pieces is the Charles and Ray
Eames molded plywood room divider, which is
placed between the bedroom and living room to
distinguish a separation in space. A freestanding
white marble base Arco lamp is placed for
overhead lighting in the dining room, which does
not require ceiling suspension.

TECHSTYLE HAUS.

.

white sheen, it transforms the whole interior and
expresses the radical forms personality.

INTERIOR DESIGN.

INNENARCHITEKTUR
Geschrieben von Jacquelyn Albano, übersetzt von Felicitas Bach

Betritt man das Techstyle Haus, kommt man
nicht umhin, die positive Energie zu spüren,
die durch den Raum hindurch fließt. Es ist
elegant, entspannt und gemütlich. Es versprüht
dennoch Kreativität und Geist. Der Innenraum
des Techstyle Hauses vermittelt die Reinheit der
Form mit so wenigen Möbeln wie möglich und
extrem reduzierter Farbgebung.

TECHSTYLE HAUS.
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INNENWAND OBERFLÄCHEN
Das innere Textil ist wohl eins der exquisitesten
Teile des Hauses. Unser Team entschied
sich zur Zusammenarbeit mit Transformit,
einem Unternehmen, das auf innere
dehnbare Strukturen spezialisiert ist und
dabei ressourcenschonend arbeitet (die
überschüssigen Stoffe werden recycelt,
um jegliche Verschwendung zu vermeiden).
Transformit war der ideale Partner, um
unserem Team zu helfen, den Innenraum
in eine wahrhafte Oase zu verwandeln. Der
Prozess der Installation des Textils war wirklich
einfach. Textilien zu verwenden ermöglicht
einen leichten und flexiblen Innenraum mit
einem System, das das Ersetzen für zukünftige
Bewohner unkompliziert macht. An Stelle
einer festen Wand wurden im Durchmesser ein
Zoll große Aluminiumleisten in der Form der

„Betritt man das
Techstyle Haus kommt
man nicht umhin, die
positive Energie zu
spüren, die durch den
Raum hindurch fließt.“
Stahlrahmen montiert. Diese Leisten sind von
einem Schlauch umschlossen, der mit zwei
Reißverschlusssystemen für die jeweiligen
Textilschichten versehen ist. Unsere Innenseite
der Wand besteht aus einem Sichtschutztextil
und einem Innentextil sowie einer eigens
entworfenen Bordüre. Das Sichtschutztextil
verdeckt die physikalischen Komponenten
der Hülle, wie Dämmung und Dampfsperre. Es
schützt davor, dass Farben und Formen durch
das Innentextil hindurchscheinen, sodass
eine klar weiße Oberfläche entsteht. Diese
dicke Schicht nennt sich Polysoft und ist ein
Polyester, das genutzt wird, um den Schall zu
dämpfen. Eine der großartigen Eigenschaften
des Textils ist, dass es sich nicht nur an die

Jede Stoffschicht kann einfach montiert
und demontiert werden, um sie zu waschen
oder das Muster zu wechseln. Die Stoff/
Leistenkonstruktion ist leicht und einfach zu
transportieren. Sie ermöglicht sowohl eine
ausgezeichnete Beleuchtung im gesamten
Haus, als auch den Ausdruck der Form. Viele
von uns hatten die Möglichkeit gute Stoffe
im Kleiderschrank zu erleben. Warum sollten
diese Eye-Catcher nicht auf den Innenraum
übertragen werden? Dies auf das Techstyle Haus
zu übertragen, war der perfekte Weg, unseren
Innenraum leicht und angenehm mit einer
schwungvollen Haltung erscheinen zu lassen.
INNENARCHITEKTUR
Der offene Grundriss und der dezentrale Kern
fördern soziale Interaktionen und beinhaltet
viele selbst designte, durch RISD Studenten
handgefertigte Möbel. Dazu gehören zwei
Bugholzbetten, ein Kaffee- sowie ein Esstisch.
Die Betten mit Ahornfinish haben einen
niedrigen Rahmen in japanischem Stil und sind
mit Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle
in grau und weiß arrangiert . Sie entsprechen

„Der offene Grundriss
und der dezentrale
Kern fördern soziale
Interaktionen und
beinhaltet viele eigens
designte“

INNENARCHITEKTUR.

so der minimalistischen Farbgestaltung des
Innenraums. Der runde Beistelltisch aus Kork
besteht aus fünf Teilen und ermöglicht es so,
verstellt und als zusätzliche Sitzmöglichkeit
genutzt zu werden. Dies überträgt die Essenz der
Verspieltheit auch in den Wohnbereich.
Der wunderschön gefertigte Ahorn- Esstisch
verdeutlicht den Essbereich. An ihm finden
bis zu sechs Personen Platz und er ist gedeckt
mit selbst entworfenem Geschirr, jedes ein
Einzelstück in schwungvollen, geometrischen
Formen. All die zusätzlichen Möbel wurden von
Vitra bereitgestellt und sind in ihrer kaltgrauen
Farbpalette ein modernes Understatement.
Eines der bekanntesten Stücke ist dabei der
Raumteiler aus gebogenem Sperrholz von
Charles and Ray Eames, der zwischen Wohnund Schlafbereich eine Trennung vermittelt.
Eine freistehende, weiße Arco-Leuchte sorgt
für eine Überkopfbeleuchtung des Essbereichs,
ohne eine Verankerung in der Decke zu
benötigen. Eine freistehende, weiße Arco
Leuchte sorgt für eine Überkopfbeleuchtung des
Essbereichs ohne eine Verankerung in der Decke
zu benötigen.
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Form des Gebäudes anpasst, sondern auch
unheimlich stark, langlebig, schimmelresistent
und UV-beständig ist. Das innere Textil ist
ein dehnbares Polyester aus Kunstfaser. Es
besitzt eine Beschichtung, die es M1 erreichen
lässt, sodass es schwer entflammbar ist. Sind
die Reißverschlüsse des Innentextils einmal
vollständig geschlossen, verwandelt der rein
weiße Schimmer das gesamte Innere und drückt
den Charakter der einzigartigen Form aus.

INTERIOR DESIGN.

Colin Wiencek
Team Decathlete, Teamdecathlet
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TECHSTYLE HAUS.

“The furniture for Techstyle Haus provided a
unique opportunity to experiment with materials
and industry unavailable in a typical class
and apply these experimentations to a scale
larger than we have ever been allowed. Our
department’s focus and our partnership with
Vitra supported our research through making
process.”

„Die Möbelherstellung für das Techstyle
Haus gab uns die einmalige Gelegenheit, mit
Materialien, die industriell untypisch sind, zu
experimentieren und diese Versuche auf einen
Maßstab anzuwenden, der uns sonst nie erlaubt
ist. Der Schwerpunkt unserer Fakultät und die
Partnerschaft mit Vitra unterstützte unsere
Forschung während des Herstellungsprozesses. “

TECHSTYLE HAUS.
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INTERIOR DESIGN.

Eric Whiting
Team Decathlete, Teamdecathlet
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TECHSTYLE HAUS.

“We constructed the interior wall by designing a
custom weft knit fabric with Stoll NY. The final
cloth consisted of three undulating surface
textures achieved through variation in knit
structure. Once installed under tension the
interior had been completely transformed.”

„Wir konstruierten die innere Hülle, indem wir mit
Stoll NY einen maßgeschneiderten, gestrickten
Stoff entwarfen. Der Stoff, für den wir uns
letztendlich entschieden haben, besaß durch
unterschiedliche Strickarten drei wellenförmige
Oberflächentexturen. Nachdem das innere
Textil durch Spannung befestigt wurde, war der
Innenraum komplett verwandelt. “

INNENARCHITEKTUR.
Carmel Dunlap
Team Decathlete, Teamdecathletin
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„Eine der Innovationen, mit der ich mich
beschäftigte, war das Verwenden gestrickter
Textilien im Innenraum. Gestrickte Textilien
sind eine neuere Art als gewebte und sie
können so gestaltet werden, dass innovative
Oberflächen und Formen entstehen. Wir nutzten
diese Eigenschaften beim Entwickeln unseres
gestrickten Wandsystems.
Es war ein besonderer Augenblick, als wir die
Reißverschlüsse unseres inneren Textils in
Versailles endlich verschließen konnten.“

TECHSTYLE HAUS.

“One of our innovations that I focused on l was
the use of knits for the interior. Knits are a
newer textile structure then wovens and can be
engineered and designed for different innovative
structures and shapes. We utilized those
attributes with our engineered knit wall system.
It was such a special moment when we zipped
our knit wall together in Versailles.”

INTERIOR DESIGN.

Alexandra McDowell Gadawski
Team Decathlete, Teamdecathletin
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“The lighting was designed to highlight the
incredible interior created by the textiles.
Turning the lights on for the first time was a
highlight of the Solar Decathlon experience. It
was exciting to have an opportunity to see how
modeled light levels matched those measured in
the house after construction.”

„Die Beleuchtung wurde so angelegt, dass sie
den unglaublichen Innenraum, den die Textilien
erzeugen, hervorhebt. Zum ersten Mal die
Lichter beim Solar Decathlon einzuschalten,
war einmalig und unvergesslich. Es war
aufregend, die Chance zu haben zu erleben,
wie die modellierten Beleuchtungslevel mit
den im fertiggestellten Haus gemessenen
übereinstimmten. “

INNENARCHITEKTUR.
Claire Watson
Team Decathlete, Teamdecathletin

“In architecture school, you don’t get too many
opportunities to see a project transformed
from a concept to a physical building. It was
enlightening to participate in this whole process,
especially working with my teammates on the
lighting design. Through working with different
lighting professionals and struggling with foreign
lighting software, we made sure that the lighting
fixtures not only met the different comfort
standards but also highlighted the unique form
of our house.”

„Während des Architekturstudiums bekommt
man nicht oft die Chance zu sehen, wie sich
ein Projekt vom Konzept bis zum realisierten
Projekt entwickelt. Es war aufschlussreich,
an diesem gesamten Prozess teilzunehmen,
für mich am eindrucksvollsten war die
Zusammenarbeit mit meinen Teamkollegen
am Lichtdesign. Obwohl wir mit verschiedenen
Beleuchtungsexperten arbeiteten und mit
fremder Beleuchtungssoftware kämpfen
mussten, sorgten wir dafür, dass die
Beleuchtung nicht nur den verschiedenen
Ansprüchen an den Lichtkomfort gerecht wurde,
sondern auch, dass die einmalige Form des
Gebäudes hervorgehoben wurde. “

TECHSTYLE HAUS.
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HAUS SYSTEME.
Matthew Breuer
Instrumentation Contact, Geräte Kontakt
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„Die Gebäudetechnik des Techstyle Hauses
wurde sorgfältig entwickelt, um den
Komfortansprüchen der Bewohner bei
maximaler Energieeffizienz gerecht zu werden.
Mit einem HLK System (Heizung, Lüftung,
Klima) auf dem neuesten Stand der Technik und
den innovativen flexiblen monochrystallinen
PV-Modulen stellt das Haus eine gelungene
Mischung aus fortschrittlicher Technik und
integriertem Design dar. “

TECHSTYLE HAUS.

“Techstyle Haus’ systems are carefully designed
to fully support the comfort needs of the
inhabitants with maximum energy efficiency.
Featuring a state-of-the-art HVAC system and
a groundbreaking flexible monocrystalline
photovoltaic array, the house demonstrates a
tasteful blend of advanced technologies and
integrated design.”

HOUSE SYSTEMS.

ACTIVE SYSTEMS.
Written by Helen Bergstrom

“The HVAC system of the Techstyle Haus was
specifically tailored to the low energy loads of a
Passive House.”

TECHSTYLE HAUS.
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Compared with the average home in the United
States, a passive house will consume 60-70%
less total energy and at least 79.4% less energy
for space heating and air conditioning. When
Techstyle Haus cannot provide for indoor space
conditioning via passive means, an intelligent
and efficient HVAC (heating, ventilation, airconditioning) system is employed. The HVAC
system of the Techstyle Haus was specifically
tailored to the low energy loads of a Passive
House. In addition to use of energy-efficient
systems, the major energy-saving strategies
of the HVAC system of Techstyle Haus was
reduction of energy loss by consolidation
of systems. All the HVAC production and
distribution systems are self-contained in the
house’s utility core. Shorter duct and pipe runs
reduce energy loss in transmission through both
heat loss and frictional losses.
Due to the high levels of airtightness of the
homes’ wall construction and the corresponding

lack of infiltration, active ventilation is needed to
maintain high indoor air quality. Techstyle Haus
implements an energy recovery ventilator (ERV),
Viessmann’s Vitovent 300-F, which is capable
of recovering up to 98% of the energy of the
exhaust air while drawing in fresh air to circulate
through the home. In this way, the additional
ventilation necessary to maintain indoor air
quality does not come at a high energetic cost.
The system ensures adequate ventilation by
operating at a minimum ventilation rate that
is based on the occupancy of the house, while
a CO2 sensor located on the utility core in the
center of the home enables additional, demandcontrolled ventilation.
The ventilation system is coupled with the
Viessman Vitocal 242-S, an air-to-water heat
pump system which uses extremely efficient
compression cycle along with heat exchangers to
transfer energy from outdoor air as heat to coils
within the house’s mechanical systems. These

During the summer months, when the house
is at risk of overheating, Techstyle Haus is
equipped with an efficient heat pump-air
conditioning and dehumidification system. By
decoupling the heating, cooling and ventilation
systems Techstyle Haus allows the simultaneous
production of domestic hot water while still
cooling the space. Due to these innovative
solutions Techstyle Haus is able to lower it’s
electricity demand drastically.

these structures can experience large drops
in temperature. In order to combat this large
temperature swing, Techstyle Haus utilizes
phase change materials. Phase change
materials (PCMs) take advantage of endothermic
solidification phase changes and exothermic
melting phase change in order to regulate space
temperature. When the material transitions
from a solid to a liquid, or from a liquid to a solid,
energy is stored or released. When the ambient
temperatures are too warm, during the day or
the summer, the PCM melts, absorbing energy
as latent heat. When ambient temperatures are
too cold, during the nighttime or winter, the PCM
freezes, releasing this heat. Adding PCM to the
utility core walls contributes to a 0.6 kWh/m2K
reduction in heating demand and a 1.6 kWh/m2K
reduction in cooling demand.

HAUS SYSTEME.

heating coils are used to heat the domestic hot
water, as well as preheat air in the ventilation
system to provide space heating. To further the
efficiency of this process, Techstyle Haus uses
an array of solar thermal collectors that heat
the water in the domestic hot water tank, when
sufficient solar insolation is available. This solar
heated-domestic hot water can then be used to
preheat ventilation air.
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Lightweight structures such as Techstyle Haus
are vulnerable to large temperature swings
due to the lack of thermal mass. During the
early evening as the sun begins to go down,

TECHSTYLE HAUS.

“Due to these innovative
solutions Techstyle
Haus is able to lower
it’s electricity demand
drastically.”

HOUSE SYSTEMS.

PHOTOVOLTAIC ROOF PLAN.
PHOTOVOLTAIK-DACHPLAN.
Mechanical Box
Mechanische Box

Wiring Return Pocket
Verdrahtung Rückgabefach

TECHSTYLE HAUS.
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Northern Canopy
Norddach

Southern Canopy
Südlichen Himmel

Keder Rail in Heat-Sealed
Sheerfill Pocket
Kederschiene in Wärmeversiegelt
Sheerfill Tasche
Adjustable Lacing Joining Keder
to Solar Cloth
Schnürung Beitritt Keder
Sonnentuch

Wiring Return Pocket
Verdrahtung Rückgabefach
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PHOTOVOLTAIC CUT PATTERN.
PHOTOVOLTAIK SCHNITTMUSTER.

Tigo MM-2ES76
Power Optimizers
Leistungsoptimierer
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White Vinyl Fabric
Weiße Vinyl-Stoff

Assembly A
Montage A

Pvilion Solar Panels
Laminated to Vinyl Fabric
Solarzellen laminiert, um
Vinyl-Stoff

Assembly C
Montage C

Assembly B
Montage B

Tigo Gateway
Wireless Controller
Tigo MM-2ES75
Power Optimizers
Leistungsoptimierer

TECHSTYLE HAUS.

Assembly D
Montage D

HOUSE SYSTEMS.

HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITIONING
HEIZUNG, LÜFTUNG, KLIMA (HLK) PLAN.

254MM Ø Circular Ducting
254MM Ø Rundführung
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TECHSTYLE HAUS.

30 CFM Titus Flowbar Supply
30 CFM Titus Flowbar Lieferung

HAUS SYSTEME.

NING (HVAC) PLAN.

Fresh Air Intake
Frischluftzufuhr

Daikin Minisplit

Intake Silencer
Ansaugschalldämpfer
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75 CFM Titus Flowbar Extract
75 CFM Titus Flowbar Extrakt

Vitovent 300F
Vitocal 242 S

Exterior Condenser
Außen Kondensator

TECHSTYLE HAUS.

30 CFM Titus Flowbar Extract
30 CFM Titus Flowbar Extrakt
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AKTIVE SYSTEME.
Geschrieben von Helen Bergstrom, übersetzt von Felicitas Bach

„Das HLK-System des Techstyle Hauses wurde
speziell auf den geforderten, niedrigen Verbrauch
eines Passivhauses zugeschnitten.“

TECHSTYLE HAUS.
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Verglichen mit einem durchschnittlichen
amerikanischen Wohngebäude, verbraucht
ein Passivhaus 60-70% weniger Energie
und 79,4 % weniger Energie für Heizung und
Klimatisierung. Immer dann, wenn im Techstyle
Haus die passiven Mittel nicht ausreichen, um
eine angenehme Innentemperatur zu erzeugen,
kommt ein intelligentes und effizientes
HLK-System (Heizung, Lüftung, Klima) zum
Einsatz. Das HLK-System des Techstyle
Hauses wurde speziell auf den geforderten,
niedrigen Verbrauch eines Passivhauses
zugeschnitten. Zusätzlich zur Nutzung eines
energie-effizienten Systems war einer der
größten Teile der Energieeinsparungsstrategie
die Minimierung der Energieverluste durch eine
zentrale Zusammenlegung der HLK-Systeme.
Alle HLK Erzeugungs– und Verteilungsgeräte
sind vollständig im Technikkern. Verkürzte
Leitungswege reduzieren die Energieverluste
durch Transmission von Wärmeverlusten und
Reibungswärmeverlusten.

Auf Grund der hohen Luftdichtheit
der Wandkonstruktion und dem damit
einhergehenden Mangel an Luftwechsel wird ein
aktives Lüftungssystem notwendig, um die hohe
Luftqualität im Innenraum beizubehalten.
Das Techstyle Haus besitzt ein Lüftungsgerät
mit Wärmerückgewinnung (WRG), Viessmanns
Vitovent 300-F, das in der Lage ist, 98 %
der Wärme der Abluft zurückzugewinnen,
während frische Luft durch die Räume strömt.
Auf diese Weise ist die für eine angenehme
Luftqualität nötige zusätzliche Lüftung ohne
hohe Energieverluste möglich. Das System
ermöglicht eine angemessene Lüftung, während
es mit einer minimalen auf die Belegung
angepassten Lüftungsrate arbeitet. Zusätzlich
reguliert der CO2-Sensor im Technikkern in der
Mitte des Gebäudes die bedarfsorientierte
Lüftung. Das Lüftungssystem ist gekoppelt
mit einer Viessman Vitocal 242-S, einer LuftWasser-Wärmepumpe, die neben einem extrem

Während der Sommermonate, wenn das Haus
Gefahr läuft zu überhitzen, ist das Techstyle
Haus zusätzlich mit einem effizienten
Wärmepumpen-Lüftungsklimatisierungsund Luftentfeuchtungsgerät ausgestattet.
Indem Heiz-, Kühl- und Lüftungsgeräte
getrennt werden, ist die Produktion von
Brauchwarmwasser zeitgleich mit einer Kühlung
der Räume möglich.
Wegen all dieser innovativen Lösungen kann
das Techstyle Haus seinen Stromverbrauch

Wenn das Material von fest zu flüssig übergeht
oder umgekehrt, wird Energie gespeichert oder
abgegeben. Wenn die Raumtemperatur während
des Tages oder im Sommer zu hoch ist, schmilzt
das PCM und absorbiert die Wärmeenergie als
Latentwärme. Wenn die Raumtemperatur in der
Nacht oder im Winter zu niedrig ist, erstarrt das
PCM und gibt die gespeicherte Wärmeenergie
frei. Durch das Einfügen von PCM in den Wänden
unseres Technikkerns sorgen wir für eine
Senkung des Heizbedarfs von 0,6 kWh/m2K
sowie des Kühlbedarfs um 1,6 kWh/m2K.

„Wegen all dieser
innovativen Lösungen
kann das Haus seinen
Stromverbrauch
drastisch reduzieren.“

Leichtbauten wie das Techstyle Haus sind
anfällig für große Temperaturschwankungen, da
sie nur eine geringe Speichermasse besitzen.
Während der frühen Abendstunden, wenn die
Sonne beginnt unterzugehen, können solche
Bauten sehr große Temperaturstürze erfahren.
Um diese Temperaturschwankungen zu
bekämpfen, benutzt das Techstyle Haus phase
change materials. Phase change materials
(PCM) nutzen den wärmeabgebenden Prozess
des Erstarrens und den wärmeabsorbierenden
Prozess des Schmelzens, um die
Raumtemperatur zu regulieren.

HAUS SYSTEME.
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effizienten Kompressionszyklus über einen
Wärmetauscher die Energie der Außenluft im
mechanischen System in Wärme umwandelt.
Die darin enthaltenen Wärmespiralen werden
genutzt, um sowohl Brauchwarmwasser zu
erzeugen, als auch die Luft der Lüftungsgeräte
vorzuheizen und so Raumwärme zu erzeugen.
Um diesen Prozess noch effizienter zu
machen, nutzt das Techstyle Haus eine Reihe
von Solarthermiekollektoren, die das Wasser
im Brauchwarmwassertank erhitzen, wenn
ausreichend Sonneneinstrahlung vorhanden
ist. Dieses solar erwärmte Wasser kann dann
zusätzlich genutzt werden, um die Frischluft
vorzuwärmen.

TECHSTYLE HAUS.
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SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Hanna McPhee
Contest Captain, Wettbewerbs Captain

“The competition itself was a whirlwind of
contests and schedules. After the build, we
immediately handed over our keys to the SDE
(Solar Decathlon Europe) and transitioned into
competition mode. As contest captain, opening
the house for competition each morning was my
favorite memory. The fog would just be clearing
out, as we passed other decathletes beginning
chores, sweeping decks, and wiping down
windows. Upon reaching our lot, we would watch
the sun creep up over the Haus’s curves. It was
breathtaking to greet our creation every morning
this way.”

„Der Wettbewerb selbst war ein Durcheinander
von Wettbewerben und Zeitplänen. Direkt
nach der Fertigstellung übergaben wir unsere
Schlüssel dem SDE (Solar Decathlon Europe)
und sind damit in den Wettbewerbsmodus
übergegangen. Als Contest Captain war das
allmorgendliche Öffnen des Hauses meine
schönste Erinnerung. Während wir über
das Gelände streiften, vorbei an anderen
Decathleten, die mit der Hausarbeit begannen,
die Terrassen fegten und Fenster abstaubten,
verschwand nach und nach der Nebel. An
unserem Haus angekommen wurden wir Zeugen,
wie sich die Sonne langsam über die Kurven des
Hauses erhob. Es war atemberaubend jeden
Morgen auf’s Neue unser Haus auf diese Weise
zu begrüßen. “

TECHSTYLE HAUS.
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COMPETITION.
Written by Allison Chen

“We were one of twenty
teams all drawing from
our distinct cultures
around the world to
compete together on
the grounds of the
Château de Versailles
in France.”
You might recognize a “decathlon” as a race
whereby athletes are judged by ten categories:
long jump, shot put, pole vault, etc. The Solar
Decathlon is similar, but with hard-hats
instead of running shorts. Started by the U.S.
Department of Energy, The Solar Decathlon is
a biennial competition that challenges twenty
teams of collegiate students to design, build,
and operate a solar-powered house.
The first Solar Decathlon was held on the
National Mall in Washington D.C. in 2002. Since

then, the competition has spread throughout
the world, from Solar Decathlon Europe in 2008
to Solar Decathlon China in 2013 and Solar
Decathlon Latin America and Caribbean in 2015.
Every competition strives toward a common
goal of developing and educating people about a
more sustainable future.
Techstyle Haus was our entry to Solar Decathlon
Europe 2014. We were one of twenty teams all
drawing from our distinct cultures around the
world to compete together on the grounds of the
Château de Versailles in France. After eighteen
months of developing and prefabricating our
design, we assembled the house at the Cité du
Soleil (Solar City) in ten days to open it to the
public. Like a decathlon, we were judged on ten
criteria:
1. Architecture
2. Engineering & Construction
3. Energy Efficiency
4. Electrical Energy Balance
5. Comfort Conditions
6. House Functioning
7. Communication & Social Awareness
8. Urban design, Transportation, & Affordability
9. Innovation
10. Sustainability

2. Engineering &
Construction
3. Energy Efficiency
4. Electrical Energy
Balance
5. Comfort Conditions
6. House Functioning

When Techstyle Haus was awarded 3rd place in
Comfort Conditions, a sea of pink t-shirts rose
on stage to celebrate our victory. The challenge
of building the first solar-powered passive
house using textiles is just that – it had never
been done before, but this platform allowed
us to build it and prove that it could perform.
That night was one of many moments where we
connected with the judges, the public, and the
other teams about the astounding leaps we were
able to make, especially as students.
At a time when the need for sustainable, energyefficient housing is so clear, the Solar Decathlon
competition pushes us to not only think, but
to build in that direction. Its rigorous program
allows designers and engineers to emerge with
the skills and experience it will take to lead the
sustainable movement. And most importantly,
it helped our team make connections, learn, try,
fail, learn some more, and grow.

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

1. Architecture

103

7. Communication &
Social Awareness

9. Innovation
10. Sustainability

TECHSTYLE HAUS.

8. Urban design,
Transportation, &
Affordability

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
TECHSTYLE HAUS.
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WETTBEWERB.
Geschrieben von Allison Chen, übersetzt von Felicitas Bach

„Wir waren eins von
20 Teams aus aller
Welt, die vor den Toren
des Schlosses von
Versailles in Frankreich
gegeneinander
antraten.“
Sie verstehen unter einem Decathlon
vermutlich einen Wettkampf von Sportlern, die
in zehn Disziplinen: Weitsprung, Kugelstoßen,
Stabhochsprung etc. antreten. Ein Solar
Decathlon ist ähnlich, jedoch mit Bauhelmen
statt Laufhosen. Durch das U.S. Departement of
Energy ins Leben gerufen, ist der Wettbewerb
ein zweijähriger Wettkampf, der 20 Teams
zusammenarbeitender Studenten herausfordert
ein solarbetriebenes Haus zu designen, bauen
und zu betreiben. Der erste Solar Decathlon
wurde 2002 auf der National Mall in Washington
D.C. ausgetragen und verbreitete sich von dort
um den Globus, vom Solar Decathlon Europe

2008 über den Solar Decathlon China 2013
bis zum Solar Decathlon Latin America and
Caribbean 2015.
Jeder Wettbewerb strebt nach dem aktuellen
Ziel eine nachhaltige Zukunft zu schaffen und
Menschen darüber aufzuklären.
Das Techstyle Haus war unser Beitrag zum
Solar Decathlon Europe 2014. Wir waren eins
von 20 Teams aus aller Welt, die vor den Toren
des Schlosses von Versailles in Frankreich
gegeneinander antraten. Nach 18 Monaten
der Entwicklung und Vorfertigung blieben uns
10 Tage, um das Haus zu bauen und für die
Öffentichkeit zugänglich zu machen. Wie bei
einem Decathlon wurden wir in zehn Disziplinen
beurteilt.
1. Architecture
2. Engineering & Construction
3. Energy Efficiency
4. Electrical Energy Balance
5. Comfort Conditions
6. House Functioning
7. Communication & Social Awareness
8. Urban design, Transportation, & Affordability
9. Innovation
10. Sustainability

2. Engineering &
Construction
3. Energy Efficiency
4. Electrical Energy
Balance
5. Comfort Conditions
6. House Functioning

Als das Haus mit dem dritten Platz für die
Comfort Conditions ausgezeichnet wurde,
strömte ein Meer an pinken T-Shirts der Bühne
entgegen, um unseren Sieg zu feiern. Die
Herausforderung, das erste solarbetriebene
textile Passivhaus zu bauen, bestand darin: Nie
zuvor wurde dies gemacht! Doch die Plattform,
die uns der Solar Decathlon bot, machte es
möglich es zu bauen und zu zeigen, dass es
funktionieren kann.

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

1. Architecture

Diese Nacht war einer von vielen Momenten in
denen wir uns mit Juroren, Öffentlichkeit und
anderen Teams darüber einig waren, was wir,
gerade als studentisches Team, für gewaltige
Fortschritte gemacht hatten.
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7. Communication &
Social Awareness

9. Innovation
10. Sustainability

TECHSTYLE HAUS.

8. Urban design,
Transportation, &
Affordability

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Felicitas Bach
Team Decathlete, Teamdecathletin
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TECHSTYLE HAUS.

“Looking at the now nearly finished book with
all the quotes, anecdotes and views, I suddenly
realize what is the real ‘heart’ of Techstyle Haus.
The people behind the house. Some of them
always exuberant, others always concerned. For
some of them nothing was as important as to
follow the schedule, for others the message of
the house. Some of them were obsessed by their
concerns that the house won’t function, others
never lost faith in it. Only through this diversity
we were able to design and build the house and
we will hopefully still inspire people with our
concepts and ideas in the future.”

„Betrachte ich das nun fast fertige Buch mit
all seinen Kommentaren, Anekdoten und
Ansichten wird mir klar, was das Techstyle
Haus wirklich ausmacht. Es sind die Menschen
hinter dem Haus. Die einen waren stets
überschwänglich, die andern stets besorgt.
Den einen lag nichts so sehr am Herzen, wie
die Einhaltung des Zeitplans, dem andern die
Botschaft, die das Haus vermitteln sollte. Die
einen waren besessen von Ängsten, ob das
Haus funktionieren wird, die andern behielten
immer den Glauben daran. Nur durch all diese
Unterschiedlichkeiten war es möglich das Haus
zu entwerfen, zu bauen und wird es hoffentlich
möglich sein, mit unseren Ideen und Konzepten
auch in Zukunft Menschen zu inspirieren.“

TECHSTYLE HAUS.
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SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Dorian Juncewicz
Team Decathlete, Teamdecathletin
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TECHSTYLE HAUS.

“Everyday was a new puzzle with forty continuous
moving parts. They all had to fit together to keep
the team running smoothly.”

„Jeder Tag war ein Puzzle aus 40 sich ständig
bewegenden Teilchen. Sie alle mussten
zusammenpassen, um das Team reibungslos in
Bewegung zu behalten.“

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Matthew Osborn
Site Operations Coordinator, Sitebetriebskoordinator.
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„Das Techstyle Haus hat mir beigebracht, dass es
nicht ausreicht nur eine Idee zu haben; sie muss
auch richtig verkauft werden. Es gibt Millionen
von Unterstützens werten Start-ups in der Anlaufphase und Millionen von ausgezeichneten
Arbeiten im Designprozess, aber wenn man es
nicht schafft den Menschen zu zeigen, warum
es ihnen wichtig sein sollte, wird das Projekt
niemals durchstarten. “

TECHSTYLE HAUS.

“It was an incredible experience to help manage
all of the construction and transportation logistics of the competition. We packed Techstyle
Haus into five shipping containers and some of
the pieces BARELY fit—it was sometimes a matter of inches! I feel really fortunate to have been
part of an amazing team, and I’m really proud of
what we built.”

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Jamie Graham
Team Decathlete, Teamdecathletin
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TECHSTYLE HAUS.

“The love/hate relationship that most of our
teammates had for the deck of the house was
my favorite part of the project. Since it was such
a big part of the build, most everyone lent a hand
in building or assembling it. Although it was time
consuming, it was also extremely rewarding
when they told me that we had the most beautiful deck in all the land.”

„Die Hassliebe, die die meisten unserer Teammitglieder zu den Decks (Tragfläche?)und den
Rampen entwickelten, war mein beliebtester
Teil des Projekts. Da es so einen großen Teil des
Bauprozesses ausmachte, hat fast jeder einmal beim Bau oder Zusammenfügen geholfen.
Obwohl es so zeitraubend war, war es extrem
genugtuend, als mir gesagt wurde, wir hätten die
schönsten Decks im ganzen Land. “

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Jean Fuh
Team Decathlete, Teamdecathletin
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„Wenn man an den zwei Rampen des Hauses
arbeitet, bekommt man eine komplett neue Perspektive, was es heißt von A nach B zu kommen.
Beim Darübergehen nahm ich jedes Teil und jede
Verbindung unter meinen Füßen wahr.“

TECHSTYLE HAUS.

“Working on the two ramp decks of the Haus gave
me a whole new perspective of what it means
to go from point A to point B; I witnessed every
member and connection underneath my feet.”

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Anya Sellsted
Team Decathlete, Teamdecathletin
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TECHSTYLE HAUS.

“There is something very special that happens
to an architecture student who builds a house
before even getting their degree, and not just any
house, a passive one at that. It was all so new
to us and we did it on our own, no contractors
necessary. Consequently, this led us to tireless
days and nights - the moment I will never forget
is when it’s 3am and you’re inside the wall cavity,
insulating in the dark and there is someone on
the other side, who is just as tired, helping you go
through the process: a life long friend.”

„Es ist etwas Besonderes, das geschieht, wenn
Architekturstudenten ein Haus bauen noch
bevor sie einen Abschluss haben und noch dazu
nicht irgendein Haus, sondern gleich ein Passivhaus. Für uns alle war es komplett neu, und
wir schafften es, ohne dass uns Unternehmer
beim Bau halfen. Auch die schlaflosen Tage und
Nächte nahmen wir dafür gerne in Kauf. Der
Moment, den ich nie vergessen werde, ist, als
ich um 3 Uhr nachts eingeklemmt zwischen dem
Wandaufbau im Dunkeln die Dämmung befestigte, und ich aber gleichzeitig wusste, dass es
jemanden auf der anderen Seite gab, der zwar
genauso müde ist wie ich, der mir aber trotzdem
half, dass ganze durchzustehen : einen Freund
für’s Leben. “

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Marielle de Peña Mateo
Team Decathlete, Teamdecathletin
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„Niemand hätte gedacht, dass es so schwer
werden würde, die Bodensysteme fertigzustellen,
und wie viele Tränen es kostete und wie viele
Jubeltänze auf dem Eichenholzfußboden es
gab, bis alles vollbracht war. Heute bin ich dank
des Techstyle Hauses nicht nur ein besserer
Mensch, sondern auch ein besserer Designer.
Danke an all die, die das möglich gemacht
haben. (Insbesondere an Anya meine liebe
Leidensgenossin) “

TECHSTYLE HAUS.

“Who would think that it will take three strikes
in order to finally accomplish a subfloor system,
manny tears and numerous dances on the warm
surface of our modular hardwood finish floor, to
celebrate the accomplishments. Today, thanks to
Techstyle Haus I am not only a better person but
a greater designer. Thanks to all of you out there,
who made possible. (Specially to you Anya “my
dear partner in crime”)”

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Sascha Emmert
Team Decathlete, Team Decathlet
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TECHSTYLE HAUS.

“It was very exciting to build a house during the
studies. Just a small number of students are
able to do that. It was also very good to work in a
global team together.”

„Es war eine Sehr gute Erfahrung für mich ein
Haus während des Studiums zu bauen. Nur ein
kleiner Teil von Studenten hat die Möglichkeit
soetwas zu tun. Auserdem war es auch sehr gut
in einem globalen Team zusammen zu arbeiten.“

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Eliza Brine
Team Decathlete, Teamdecathletin
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“The environment inside of the home was striking.
It was quiet. The air felt comfortable, clean, easyto-breathe. The space was beautiful, expanding,
light. This is how a home should feel, and this is
how sustainability can feel.”

„Es war beinahe ein Wunder zu sehen, wie unsere
Pläne, unsere gemeinsamen Ideen und Träume
zum Leben erweckt wurden, als wir das Haus
bauten.
Das Innere war eindrucksvoll. Es war ruhig. Die
Luft war angenehm, sauber, leicht zu atmen. Der
Raum war wunderschön, sich aufweitend und
hell. So sollte sich ein Zu Hause anfühlen und so
kann sich Nachhaltigkeit anfühlen.“

TECHSTYLE HAUS.

“It was almost like magic to watch all of our plans,
our collective ideas and dreams, come to life as
we built the house.

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Alexa Asakiewicz
Team Decathlete, Teamdecathletin
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TECHSTYLE HAUS.

“You know you’ve spent too much time under the
decks when you start having nightmares about
being trapped under them tightening bolts.
Finishing the decks and enjoying them made
wiggling in the dark, receiving splinters, and
getting the weirdest bruises worth it. They did
not get the most comments from the visitors, but
the deck team can be thrilled we made visitation
possible in style.”

„Man weiß, man hat zu viel Zeit unter den Decks
verbracht, wenn man beginnt Alpträume
zu haben, darunter gefangen zu sein, während
man Schrauben festzieht. Doch als wir sie
fertiggestellt hatten, waren sie das Arbeiten im
Dunkeln, all die Splitter und die seltsamsten
blauen Flecken absolut wert. Wir haben
vielleicht nicht die meisten Kommentare der
Besucher bekommen, aber das Deckteam kann
stolz darauf sein, die Besichtigungen mit Stil
möglich gemacht zu haben.“

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Sarah Hodum
Team Decathlete, Teamdecathletin
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„Teil eines internationalen studentischen
Teams zu sein, deren Mitglieder aus ganz
unterschiedlichen Fachbereichen kommen
und ein innovatives Haus selbst planen und
bauen – diese einzigartige Erfahrung werde ich
nie vergessen! Während zahlreichen Workshops,
Treffen mit Sponsoren und schließlich der
Wettbewerb in Versailles habe ich so viel gelernt
- sei es sprachlich, fachlich oder kulturell.
Das Ergebnis dieses langen Planungs- und
Bauprozess ist einfach nur großartig!“

TECHSTYLE HAUS.

“Being part of an international student team
whose members all come from different fields
and planning and building an innovative house
by ourselves - this is a unique experience I will
never forget! During many workshops, meetings
with sponsors, and finally the competition in
Versailles I learned a lot - whether in language,
technical know-how, or cultural. The result from
this long planning and building process is just
awesome!”

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Benjamin Wendrich
Team Decathlete, Teamdecathlet
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TECHSTYLE HAUS.

“It is a great challenge and to honor to participate
as a student in seeking a project. You collect a lot
of experiences and learn about many interesting
people. I am proud to be a part of the team
Techstyle Haus and to have created a great piece
of architecture.”

„Es ist eine große Herausforderung und eine
große Ehre, als Student an einem solchen
Projekt teilzunehmen. Mansammeln viele
Erfahrungen und lernt viele interessante
Menschen kennen. Ich bin stolz darauf, ein Teil
des TeamsTechstyle Haus, das eine so große
Stück Architektur geschaffen hat.“

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Caterina Belardetti
Team Decathlete, Teamdecathletin
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„Einmal gab ich einem Ingenieur von ARUP,
der an einem textilen Pavillon von Zaha Hadid
arbeitete, eine Führung . Schnell begannen wir
die Leistungsfähigkeit spezifischer Materialien
zu vergleichen. Sein Team hatte Probleme
gehabt, ein Textil mit dem richtigen Maß an
Flexibilität und Festigkeit zu finden und er
fand, dass unser gewebtes Textil sehr gut
funktioniert. “

TECHSTYLE HAUS.

“I gave a tour to an ARUP engineer who worked
on a textile pavilion by Zaha Hadid, so we rapidly
began comparing performance of specified
materials. His team had had trouble finding
an adequate fabric with the right amount of
flexibility and rigidity and thought our woven
textile worked very well.”

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Eloise Sherrid
Team Decathlete, Teamdecathletin
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TECHSTYLE HAUS.

“Techstyle Haus taught me that it’s not enough to
just have an idea: you need to sell it, too. There
are a million worthy incubating start-ups and a
million brilliant designs-in-the-works, but if you
can’t show people why they should care, your
project will never get off the ground.”

„Das Techstyle Haus hat mir beigebracht, dass es
nicht ausreicht nur eine Idee zu haben; sie muss
auch richtig verkauft werden. Es gibt Millionen
von Unterstützens werten Start-ups in der
Anlaufphase und Millionen von ausgezeichneten
Arbeiten im Designprozess, aber wenn man es
nicht schafft den Menschen zu zeigen, warum
es ihnen wichtig sein sollte, wird das Projekt
niemals durchstarten.“

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Allison Chen
Communications Coordinator, Kommunikation Koordinator
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„Ständig zwischen Französisch und Englisch
hin und her zu wechseln, war nicht einfach.
Insbesondere wenn man den Wandaufbau eines
textilen Passivhauses erklären muss. Doch
trotz aller Sprachbarrieren, waren die Besucher
begeistert, wenn sie das Haus betraten.
Zwischen 16 Ländern beim Wettbewerb wurde
eine gemeinsame Sprache, die Sprache von
gutem Design und nachhaltigem Wohnen,
gesprochen. “

TECHSTYLE HAUS.

“Switching back and forth between French and
English wasn’t easy, especially when describing
the wall assembly of a textile passive house. But
despite language barriers, people were delighted
when they entered our house. Between the
16 countries at the competition, I think we all
speak common languages of good design and
sustainable living.”

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.

Philipp Kirchner
Team Decathlete, Teamdecathlet
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TECHSTYLE HAUS.

“After the final ceremony in the agora, Richard
and I went to the bar to bring this evening and
the end of the competition to an worthy end.
When suddenly Richard King, the Inventor of the
Solar Decathlon, appears right behind us and
starts congratulating us for the superior work.
Even if we don’t met all the goals we wanted
to achieve during the competition, this little
personal feedback is a reward that stands by
itself.”

„Nach den finalen Preisverleihungen standen
Richard und ich an der Bar in der Agora um den
Abschluss unseres Projekts würdig zu feiern.
Plötzlich stand der Urvater und Erfinder des
Solar Decathlon, Richard King, hinter uns und
gratulierte uns überschwänglich zu unserem
wundervollen Wettbewerbsbeitrag. Auch wenn
wir nicht so abgeschnitten haben, wie zunächst
erhofft, so ist doch dieser persönliche Zuspruch
eine Auszeichnung, die für sich steht.“

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014.
Andreas Beck
Team Decathlete, Teamdecathlet

“1. Drive by bicycle into the sunset of Versailles –
to go to work!!!

„1. Mit dem Fahrrad in den Sonnenuntergang von
Versailles fahren. Um zur Arbeit zu kommen!!!

2. 13.07.2014 - Germany wins the FIFA World
Cup.

2. 13.07.2014 – Deutschland wird FußballWeltmeister.

3. I’m really proud to be a part of the
TechstyleHaus Team and got the chance to build
something that is innovative and just AWESOME.
I will never forget all this experience for the rest
of my life.”

3. Ich bin sehr stolz ein Teil des TechstyleHaus
Teams zu sein und die Möglichkeit bekommen
zu haben, etwas zu bauen das innovativ und
einfach nur UNGLAUBLICH ist. Ich werde diese
Erfahrungen für den Rest meines Lebens nicht
vergessen.“

TECHSTYLE HAUS.
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DOMAINE DE BOISBUCHET.
Samuels Zeif
Team Decathlete, Teamdecathlet
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„In Boisbuchet haben wir mit einer Ruhe arbeiten
können, die die Strenge des Wettbewerbs uns
nicht erlaubt hat. Unsere kleine Gruppe war
gezwungen jeden Teil des Hauses bis ins Detail
zu verstehen und es machte uns unheimlich
stolz, das Haus in unser zu Hause verwandelt zu
haben.“

TECHSTYLE HAUS.

“At Boisbuchet we worked with a patience that
the rigor of the competition wouldn’t allow. Our
small group was forced to intimately understand
every aspect of the project and took immense
pride in turning the Haus into our home.”

DOMAINE DE BOISBUCHET.

BOISBUCHET.
Written by Kim Dupont-Madinier, Allison Chen, and Jonathan Knowles

“Today, [Boisbuchet] is a site of critical thinking
and design strategizing, fostering international
cultures within a local dialogue of nature and
agriculture.”

TECHSTYLE HAUS.
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The Domaine de Boisbuchet is a cultural design
center in the Charente region of France, where
artists and designers from around the world
convene for workshops and events. Originally
a 15th century country estate, the property
was revitalized when Alexander von Vegesack
purchased it in 1986. Today, it is a site of critical
thinking and design strategizing, fostering
international cultures within a local dialogue of
nature and agriculture.
The Domaine de Boisbuchet is perhaps best
known for its annual summer workshops, which
allow students to immerse themselves in new
practices and processes. Every one or two
weeks, a new workshop invites a dozen more
artists and designers, each drawing from their
individual cultures and experiences.
After the competition, Techstyle Haus was

moved and installed at Boisbuchet as its final
site. It is featured alongside a collection of
prestigious pavilions designed and built by
world-renowned architects and designers,
including Jorg Schlaich, Simone Velex, Shigeru
Ban (winner of the Pritzker Prize, architecture’s
highest honor), Brückner and Brückner, Markus
Heinsdorff and many more.
Techstyle Haus sits proudly next its neighbors
– a fully functional home made from a kit of
parts with a simple skeleton structure and a
taught fabric enclosure. Our house, with its hard
shell and soft interior, distinguishes itself with
the sustainable innovations designed and built
into the home. Seeing Techstyle Hause in its
final location at Boisbuchet, we believe that our
elegant and functional house has found the site
it deserves.

Eventually, a series of houses, deploying the
fundamental innovations of Techstyle Haus,
will be built on the campus to expand its yearround capacity and to replace the antiquated
and inefficient seasonal housing now in use.
In short, we are proposing an urban typology
aimed at revitalizing the historic landscapes
of rural Europe. Our rural-urban aggregations
will be grounded in the innovative, adaptive,
sustainable housing principles embodied in
Techstyle Haus and built around enriched

“By siting Techstyle
Haus at the Domaine
de Boisbuchet, we are
reaching a worldwide
community of creative
thinkers and makers.”

“In creating a
sustainable housing
solution, we are
addressing human
habitats in order
to develop rich
interconnected
ecosystems.”

DOMAINE DE BOISBUCHET.

landscapes and communication networks. In
creating a sustainable housing solution, we are
addressing human habitats in order to develop
rich interconnected ecosystems.
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The beauty of this site is that people will be
able to experience Techstyle Haus through their
day-to-day lives. Whether they are professionals,
students, staff, or visitors, they can walk past
Techstyle Haus while on a walk or lounge in its
fabric interior for a slideshow. By siting Techstyle
Haus at the Domaine de Boisbuchet, we are
reaching a worldwide community of creative
thinkers and makers in an incredibly tactile
and experiential way. We hope that by visiting,
learning from, and living in Techstyle Haus, we
can inspire this community with possibilities for
the future.

TECHSTYLE HAUS.
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BOISBUCHET.
Geschrieben von Kim Dupont-Madinier, Allison Chen, und Jonathan Knowles, übersetzt von Felicitas Bach

„Heute ist es [Boisbuchet]ein Ort an dem kritisch
gedacht und Designstrategien entwickelt
werden.“

TECHSTYLE HAUS.
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Die Domaine de Boisbuchet ist ein Zentrum für
Design und Kultur in der Region Charente in
Frankreich. Dort kommen Künstler und Designer
aus aller Welt für Workshops und Events
zusammen. Ursprünglich ein Landgut aus dem
15. Jahrhundert, wurde es 1986 wiederbelebt,
als Alexander von Vegesack es kaufte.
Heute ist es ein Ort, an dem kritisch gedacht und
Designstrategien entwickelt werden. Ein Ort, der
internationale Kulturen mit der ortsbezogenen
Natur und Landwirtschaft in Dialog setzt.

Haus nach Boisbuchet transportiert, wo
es seinen endgültigen Standort fand. Es
präsentiert sich nun neben einer Vielzahl
bekannter Pavillons, die entworfen und gebaut
wurden von weltbekannten Architekten und
Desigern. Darunter Jörg Schlaich, Simone Velex,
Shigeru Ban (Pritzker Preisträger), Brückner
und Brückner, Markus Heinsdorff und vielen
anderen.

Die Domaine de Boisbuchet ist wohl am
bekanntesten durch die alljährlichen
Sommerworkshops, die es Studenten erlaubt,
sich mit neuen Verfahren und Prozessen
auseinander zu setzen. Alle ein bis zwei Wochen
treffen neue Künstler und Designer mit ganz
individuellen kulturellen Hintergründen und
Erfahrungen ein.

Das Techstyle Haus sitzt stolz neben seinen
neuen Nachbarn, bestehend aus einem
einfachen Stahlskelett und einer gespannten
textilen Hülle. Unser Haus kennzeichnet sich
neben dem harten Äußeren mit weichem Kern
insbesondere durch die darin umgesetzten
nachhaltigen Innovationen. Am finalen Standort
scheint das elegante und funktionale Haus
einen Ort gefunden zu haben, der ihm absolut
gerecht wird.

Nach dem Wettbewerb wurde das Techstyle

Das Schönste an diesem Ort ist, dass Menschen

Letztlich soll eine Serie von Häusern entstehen,
die die Innovationen des Hauses umsetzen
und den Campus mit den derzeit verwendeten
unzeitgemäßen und ineffizienten Gebäuden um
ganzjährig nutzbare Unterkünfte erweitert.
Zusammengefasst schaffen wir eine urbane
Typologie mit dem Ziel, die historischen
ländlichen Gegenden Europas wiederzubeleben.
Unsere ländlich-urbanen Anordnungen

„In dem wir das Haus
an diesen Ort setzen
erreichen wir auf
eine spürbare und
empirische Weise
eine weltweite
Gemeinschaft von
Denkern und Machern.“

„Indem wir eine
nachhaltige Wohnform
schaffen, fordern wir
die menschlichen
Lebensräume auf
reichhaltigere und
zusammenarbeitende
Ökosysteme zu
schaffen.“

DOMAINE DE BOISBUCHET.

basieren auf den innovativen, adaptiven und
nachhaltigen Grundprinzipien des Techstyle
Hauses und sollen um Landschaften und
Kommunikationszentren herum entstehen.
Indem wir eine nachhaltige Wohnform schaffen,
fordern wir die menschlichen Lebensräume
auf, reichhaltigere und zusammenarbeitende
Ökosysteme zu schaffen.
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das Haus tagtäglich erleben werden. Seien
es Leute vom Fach, Studenten, Mitarbeiter
oder Besucher, sie alle können an ihm vorbei
spazieren oder in seinem weichen textilen
Inneren eine Präsentation ansehen.
In dem wir das Haus an diesen Ort setzen,
erreichen wir auf eine spürbare und empirische
Weise eine weltweite Gemeinschaft von Denkern
und Machern. Wir hoffen, dass durch dieses
Erleben das Techstyle Haus diese Menschen mit
Fähigkeiten für die Zukunft ausstattet.

DOMAINE DE BOISBUCHET.

Jason Askew
Communications Coordinator, Kommunikation Koordinator
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“Our partnership with Boisbuchet provides us
the opportunity to test our innovations beyond
the competition. After permanently installing
Techstyle Haus on their campus, we will continue
to monitor and learn all that we can from
the project. Perhaps the greatest part of this
partnership is the project’s legacy. Techstyle
Haus will drive new solutions to sustainable
living as it continues to teach and inspire new
generations of designers and engineers.”

„Unsere Partnerschaft mit Boisbuchet gibt
uns die Chance, unsere Innovationen nach
dem Wettbewerb weiter zu testen. Nach dem
endgültigen Aufbau des Techstyle Hauses
auf dem Gelände in Boisbuchet werden wir
weiterhin das Haus monitoren und alles, was
nur möglich ist, von ihm lernen. Vielleicht ist der
großartigste Teil dieser Partnerschaft das Erbe
diese Projektes. Indem kommende Generationen
von Designern und Ingenieuren vom Techstyle
Haus lernen und inspiriert werden, wird dieses
Projekt zu neuen Lösungen für nachhaltiges
Leben beitragen. “

TECHSTYLE HAUS.
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Robert Schild
Saint-Gobain
Habitat Director
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The superior indoor climate is scientifically
proven by in-situ measurements and awarded
3rd prize in Comfort Conditions. This success
is fully in-line with Saint-Gobain’s “MultiComfort” concept, illustrating the adaptability
to a completely new type of construction
while providing superior interior thermal and
acoustical comfort, natural light, facility comfort
and security.
In only 10 days, working around the clock in
three shifts, the students managed perfectly to
construct Techstyle Haus in “La Cité du Soleil”
next to Château Versailles. Here, the Sun King
Louis XIV introduced another success story 350
years ago with the foundation of the royal glass
manufacturer, today known world-wide as SaintGobain.
Research and innovation are still the heart of
Saint-Gobain’s strategy. The group continuously
focuses on breakthrough innovations and

attentiveness to customer’s needs. It was an
easy decision to support this transatlantic and
multi-cultural team out of German and American
universities, ready to go completely new ways
and taking fully risk in design and conception
while fulfilling passive house standard. In joint
European and American workshops, everybody
could find inspiration and broaden personal
competences.
When I asked the students, what was the biggest
challenge, they answered: “It was logistics and
all the practical circumstances. We are students
and we never built a house before. But we
managed and we are very happy!” Here is my
answer: There is no benchmark. No one has built
such a house before. By rebuilding in Boisbuchet
Techstyle Haus will inspire generations of
architects and engineers. Today it’s a real
innovation and haute couture. Tomorrow it will
be prêt à porter for many people who love to live
with design and benefit from Multi-Comfort.
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Congratulations!
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The creation of the joined team of students and
professors from Rhode Island School of Design,
Brown University and the University of Applied
Sciences Erfurt in Germany fits perfectly in the
world’s leading metropolis of haute couture
and fashion, - Paris, the site of Solar Decathlon
Europe 2014. A landmark in attractive unique
design and an innovative combination of
materials, Techstyle Haus is a carefully designed
textile house that dramatically reduces the
ecological footprint. Offering highest functional
and visual comfort.

NACHWORT

THE TECHSTYLE HAUS - HAUTE COUTURE FOR COMFORT!

AFTERWORD

DAS TECHSTYLE HAUS. HAUTE COUTURE FÜR KOMFORT!
Der Entwurf des Teams von Studenten
und Professoren der Rhode Island School
of Design, der Brown University und der
Fachhochschule Erfurt passt perfekt in die
führende Modemetropole der Haute Couture –
Paris, dem Austragungsort des Solar Decathlon
Europe 2014. Als ein 'Landmark' aus attraktiven,
einzigartigen Design und einer innovativen
Materialkombination, ist das Techstyle Haus
ein mit Fingerspitzengefühl entwickeltes
textiles Gebäude mit einem stark reduziertem
ökologischen Fußabdruck.

TECHSTYLE HAUS.
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Das überragende Innenraumklima wurde
wissenschaftlich durch In-situ-Messungen
bestätigt und mit dem dritten Preis für die
'Comfort Conditions' ausgezeichnet.
Dieser Erfolg bestätigt das Multi-Komfort
Konzept von Saint-Gobain und zeigt, dass
sich dieses ausgezeichnet auf einen komplett
neuen Konstruktionstyp anwenden lässt. Ein
innovatives Konzept, dass für ein behagliches
Innenraumklima, akustischen Komfort,
natürliche Lichtführung und Sicherheit in allen
Lebensphasen sorgt.
In nur zehn Tagen, in drei Schichten rund
um die Uhr arbeitend, ist es den Studenten
perfekt gelungen das Techstyle Haus in der
neben dem Schloss von Versailles gelegenen
'Cité du Soleil' zu bauen. Dort leitete vor 350
Jahren der Sonnenkönig Ludwig XIV eine
andere Erfolgsgeschichte ein. Die Gründung
der königlichen Spiegelglasmanufaktur, heute
weltweit bekannt als Saint-Gobain. Forschung

und Innovation sind noch immer das Herzstück
der Strategie von Saint-Gobain. Daher
stehen stets die Bedürfnisse der Kunden und
bahnbrechende Entwicklungen im Fokus. Es war
eine leichte Entscheidung das transatlantische,
multikulturelle Team aus deutschen und
amerikanischen Hochschulen zu unterstützen.
Die Studenten waren bereit komplett neue Wege
zu gehen und in Sachen Design und Konzept
absolutes Risiko zu fahren, während gleichzeitig
Passivhausstandard erreicht werden sollte.
In gemeinsamen deutsch-amerikanischen
Workshops, fanden alle Inspiration und konnten
ihre persönlichen Kompetenzen erweitern.
Als ich die Studenten fragte, was die größte
Herausforderung war, antworteten diese: „ Die
Logistik und all die konkreten Gegebenheiten.
Wir sind Studenten und haben noch nie ein
Haus gebaut. Aber wir haben es vollbracht und
wir sind unglaublich glücklich!“ Hier ist meine
Antwort: „Es gibt nichts vergleichbares. Niemand
hat je zuvor ein solches Haus gebaut. Durch
den erneuten Aufbau in Boisbuchet wird das
Techstyle Haus zukünftige Generationen von
Architekten und Ingenieuren inspirieren. Heute
ist das Haus wahrhafte Innovation und HauteCouture. Schon morgen wird es prêt à porter für
viele Menschen sein, die Design lieben und vom
Multi-Komfort Konzept profitieren werden.
Herzlichen Glückwunsch!

NACHWORT

Jonathan Knowles
Robert Schild
Allison Chen
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Jonathan Knowles
Rhode Island School of Design
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Ludwig Rongen
University of Applied Sciences, Erfurt

Derek Stein
Brown University

Solar Decathlon Europe (SDE) is an international
competition that challenges 20 collegiate teams
to design and build sustainable homes powered
exclusively by solar energy. In 2014, teams
from 16 different countries on 4 continents
gathered across from the gardens of the
palace of Versailles for the competition. The
tremendous publicity the competition generated
promoted environmental responsibility and the
grounds became a showcase for innovations
in sustainable living practices. If students can
build efficient, beautiful, and cost-effective
houses, what excuse can there be to cling to the
wasteful practices of the past? The competition,
which ran from June 26 to July 15, is called a
decathlon because each house battled for points
in 10 contests, including ‘Innovation’, ‘Energy
Efficiency’, and ‘Architecture’.
Our project was entitled Techstyle Haus; it
was the first-ever Solar Decathlon entry to
incorporate a complete textile enclosure.
We based our project on high performance
architectural membranes, which had never
before been used in a residential building. This
impelled us to explore new building methods,
architectural concepts, passive strategies, and a
new economic model for housing.
The team overcame the many challenges to this
bold plan by harnessing the limitless talent and
energy of its students, as well as the particular
strengths of the three collaborating universities:
the Rhode Island School of Design, with its
strengths in architecture and design, Brown

NACHWORT

Our reasons for taking on the design of Techstyle
Haus were many and varied. We wanted to work
directly with industry partners to learn from
their new materials and emerging methods of
construction. We wanted to apply the lessons
learned in the academic setting to solve real
design and engineering problems. We wanted
to learn from other cultures and see how other
people approach building projects. We wanted
to collaborate across disciplines to broaden the
knowledge of our own specialties with that of
others. We wanted to rethink the way people live
in our generation. We wanted to compete in an
international design competition. Consistent
with all of these desires was our collective view

- it was not about students building a house; it
was about showing the world what students can
do when given the opportunity.
Techstyle Haus was built using Passivhaus and
Multi-Comfort strategies, widely accepted as
the highest international standard for energy
efficiency. Our joint research into the application
of advanced textiles pointed a way toward
houses that are affordable, with lightweight
enclosures that could be easily shipped and
assembled, with the safety and comfort of
a conventional home, and with expanded
architectural potential. We also wove advanced
renewable energy technologies into the form of
the house, incorporating a flexible PV array into
the exterior skin.
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After the competition, we installed the
completed house on the campus of the Domaine
de Boisbuchet, located in Lessac, France. Our
prototype will be the first of a planned cluster
of eight residences to be used by patrons and
students of this prestigious art institute. By
designing the house to aggregate seamlessly
into a dense community, we seek to replicate the
efficiencies of urban living in a rural setting and
thereby expand access to solar energy.

TECHSTYLE HAUS.

University, with its strength in engineering,
and the University of Applied Sciences in
Erfurt, Germany, with its expertise in passive
house practices. At all times, our architectural
students had a high social responsibility. They
had to react to questions and problems related
to issues of their time - two of the biggest are
climate change and energy resources. Therefore,
we decided to contribute our part to climateenergy resources protection. That was also the
basis for deciding to design a textile house. Our
cross-continental, interdisciplinary team worked
together passionately to address our present
environmental crisis, creating an example that
can be echoed, in every sense, by our global
community. Techstyle Haus, as a project and a
team, represented a new generation of problem
solvers finding solutions to the problems of our
limited planet.

AFTERWORD
TECHSTYLE HAUS.
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Der Solar Decathlon Europa ist ein
internationaler Wettbewerb, der zwanzig
studentische Teams auffordert ein
nachhaltiges Haus zu entwerfen und zu bauen,
das ausschließlich durch solare Energie
versorgt wird. 2014 fanden sich Teams aus 16
verschiedenen Länder und von vier Kontinenten
auf dem Gelände neben den Gärten des
Schlosses von Versailles ein. Durch die gewaltige
Öffentlichkeitspräsenz des Wettbewerbs wurde
Umweltbewusstsein beworben und das Gelände
wurde zu einem Schauplatz für Innovation
und nachhaltiges Wohnen. Wenn Studenten
effiziente, schöne und kosteneffiziente Häuser
bauen können, welche Entschuldigung bleibt uns
da, dass wir an der energieverschwendenden
Architektur der Vergangenheit hängen bleiben?
Der Wettbewerb, der vom 26. Juni bis 15 Juli
andauerte, nennt sich Decathlon (Zehnkampf),
weil jedes Haus in zehn Disziplinen um Punkte
kämpft. Darunter zum Beispiel Innovation,
Energieeffizienz oder Architektur.
Unser Projekt nennt sich Techstyle Haus. Es
handelt sich um den ersten Solar Decathlon
Beitrag mit einer kompletten textilen Hülle.
Unser Projekt basiert auf hochleistungsfähigen
Architekturmembranen, die bisher noch
nie für ein Wohngebäude benutzt wurden.
Dies zwang uns, neue Baumethoden, neue
Architekturkonzepte, passive Strategien und
ökonomische Modelle zu erforschen.
Das Team bewerkstelligte die
Herausforderungen dieses gewagten Planes,

indem es sich die unendlichen Talente
und Ausdauer aller Studenten, sowie auch
die ausgesprochenen Stärken der drei
zusammenarbeitenden Hochschulen zu Nutze
machte. Die Rhode Island School of Design mit
Stärken in Design und Architektur, die Brown
University mit Schwerpunkt auf Ingenieursfragen
und die Fachhochschule Erfurt mit Fachwissen
im Passivhausbau. Zu jeder Zeit hatten unsere
Studenten eine hohe soziale Verantwortung. Sie
mussten auf Fragen und Probleme reagieren,
die eng mit den Themen der heutigen Zeit
zusammenhängen. Zwei der größten davon sind
Klimawandel und Ressourcenverbrauch.
Deshalb entschlossen wir uns, unseren Teil
zu Klima-, Energie- und Ressourcenschutz
beizutragen. Dies war die Grundlage für
die Entscheidung, ein textiles Haus zu
entwerfen. Unser Kontinente übergreifendes,
interdisziplinäres Team arbeitete
leidenschaftlich zusammen, um dieser
Umweltkrise zu begegnen und ein Beispiel zu
entwerfen, das in der ganzen Welt nachgebaut
werden kann. Das Techstyle Haus ist als Projekt
und Team ein Zeichen einer neuen Generation,
das aufzeigt, wie man gemeinsam die Probleme
unseres begrenzten Planten lösen kann.
Für die Entwicklung unseres Techstyle
Hauses hatten wir viele verschiedene Gründe.
Wir wollten direkt mit der Industrie und
Partnern zusammenarbeiten und von den
neuesten Materialien und aufkommenden
Baumethoden lernen. Wir wollten das, was wir
in der Hochschule gelernt hatten, auf reale

NACHWORT

Nach dem Wettbewerb haben wir unser
Haus auf dem Gelände der Domaine de
Boisbuchet in Lessac, Frankreich aufgebaut
und vervollkommnet. Unser Prototyp soll der

erste von acht geplanten Häusern sein, die von
Studenten und Leitern dieser renommierten
Kunstinstitution genutzt werden. Indem
wir ein Haus entwickelten, dass sich in eine
dichte Gemeinschaft einfügt, versuchen wir
die Effizienz urbaner Dichte auf die ländliche
Situation zu übertragen und so die Verfügbarkeit
solarer Energie zu erweitern.
Jonathan Knowles
Rhode Island School of Design
Ludwig Rongen
Fachhochschule Erfurt
Derek Stein
Brown University
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Entwurfs-und Ingenieursprobleme anwenden.
Wir wollten von anderen Kulturen lernen und
sehen, wie unterschiedlich an den Bauprozess
herangegangen wird. Wir wollten über die
Disziplinen hinaus zusammenarbeiten, um
unser Spezialwissen um das Wissen der
andern Fachgebiete zu erweitern. Wir wollten
überdenken, wie unsere Generation lebt. Wir
wollten an einem internationalen Wettbewerb
teilnehmen. All diesen Wünschen sind im
Einklang mit unserer gemeinsamen Sicht: Es
geht nicht darum, dass Studenten ein Haus
bauen, sondern darum der Welt zu zeigen, wozu
Studenten in der Lage sind, wenn man ihnen
die Chance dazu gibt. Passivhausstandard
und Multi-Komfort-Konzept -weltweit als
höchste Standards für Energieeffizienz
anerkannt- waren die Grundlage zu Entwicklung
des Techstyle Hauses. Unsere gemeinsame
Forschung auf dem Gebiet der neuartigen
Textilien zeigt einen Weg auf, der hinführt
zu bezahlbaren, leichtgewichtigen Hüllen,
die einfach transportiert und aufgebaut
werden können, die die Sicherheits -und
Komfortstandards eines gewöhnlichen Hauses
erfüllen und ein erweitertes architektonisches
Potenzial besitzen. Zudem brachten wir
fortschrittliche Techniken für erneuerbare
Energien ein, indem wir flexible PV-Module auf
der äußeren Haut aufbrachten.

ACKNOWLEDGEMENTS.

TEAM.
PROJECT MANAGER.

CONTEST CAPTAIN.

Sina Almassi

Hanna McPhee

PROJECT ARCHITECT.

INSTRUMENTATION CONTACT.
GERÄTE KONTAKT.

Rory Stevens
PROJECT ENGINEER.
148

Helen Bergstrom

COMMUNICATIONS COORDINATORS.

Kim Dupont-Madinier

Jason Askew
Felicitas Bach
Allison Chen

SITE OPERATIONS COORDINATOR.

SPONSORSHIP MANAGERS.

STUDENT TEAM LEADER.

Matt Osborn
HEALTH & SAFETY COORDINATOR.
Isabelle Lubin
SAFETY OFFICERS.

TECHSTYLE HAUS.

Matthew Breuer

Alexa Asakiewics
Jason Askew
Grace Wong

Claudia Lorenz
Gareth Rose

Jacquelyn Albano
Benjamin Andreas
Philipp Bauer
Andreas Beck
Caterina Belardetti
Eliza Brine
Jake Buie
Howard Carter
Carmel Dunlap
Sascha Emmert
Jean Fuh
Zachary Futterer
Alexandra Gadawski
Jamie Graham
SaraH Hodum
Giles Holt
Dorian Juncewicz
Philipp Kirchner
Timur Kolsuz
John Mars
Marielle De PeÑa Mateo
Kevin McNulty
Sonja Schwenkglenks
Anya Sellsted
Eloise Sherrid
David Trampe
Annabelle Tran
Claire Watson
Benjamin Wendrich
Eric Whiting
Colin Wiencek
Sam Zeif
Richard Ziegler

Ryan Abendroth
Laura Briggs
Jonathan Knowles
Anais Missakian
Ludwig Rongen
Derek Stein
Anne Tate

BESTÄTIGUNGEN.

FACULTY ADVISORS.

149

TECHSTYLE HAUS.

TEAM DECATHLETES.

ACKNOWLEDGEMENTS.

SPONSORS.
SPONSOREN.
PRIMARY SPONSORS. HAUPTSPONSOREN.

150

TERAWATT SPONSORS. TERAWATT SPONSOREN.

TECHSTYLE HAUS.

GIGAWATT SPONSORS. GIGAWATT SPONSOREN.

Hines
Relco
TACO-HVAC
Vitra
Ximedica
Zola European Windows

American Aerial Equipment
Amorium
Bank of America
Branch River Plastics
Casa del Bianco
DPR
Design Within Reach
Dickson Textiles
East Coast Cabinet Components
F.W. Webb Company
Home Depot
Intesis
Kaldewei
Leonard Safety Equipment
Luca’s Upholstery
Michael Freitas Plumbing and Mechanical
Murdock Webbing
Robert Bosch Tool Corporation
Simpson Strong-Tie
Smart Pot
The Cable Connection
Theben KNX
Utilidata
Vis Design
VTX Industries Ltd.
Workstead

KILOWATT SPONSORS.
KILOWATT SPONSOREN.
475 High Performance Building Supply
Aspen Aerogel
Bison Innovative Products
Capone Iron Corporation
Chicago Metal-Rolled Products
Coats & Clark Yarn
DAAD
Daikin
Domaine de Boisbuchet
Herrick & White
Kinder Industries
Microsoft
Mid-City Steel
National Lumber
Orange
Phase Change Energy Solutions Europe
Philips Color Kinetics
SETEC Engineering
Simpson, Gumpertz, and Heger
Stoll
Tigo Energy
Transformit
U.S. Department of State
Unique Metal Works

BESTÄTIGUNGEN.

WATT SPONSORS.
WATT SPONSOREN.

151

TECHSTYLE HAUS.

MEGAWATT SPONSORS.
MEAGAWATT SPONSOREN.

ACKNOWLEDGEMENTS.

PHOTOGRAPHY CREDITS.

DRAWING CREDITS.

A. Sina Almassi
B. Valeria Anzolin & Jason Flakes (SDE2014)
C. Jason Askew
D. Allison Chen
E. Jörg Behrens
F. Claudia Lorenz
G. John Mars
H. Kristen Pelou
I. Robert Schild
J. Eloise Sherrid
K. Provided by team member

1. Felicitas Bach
2. Allison Chen
3. Jamie Graham
4. Giles Holt
5. Dorian Juncewicz
6. Marielle De PeÑa Mateo
7. Anya Sellsted
8. Samuels Zeif

IMAGERY CREDIT BY PAGE NUMBER.

TECHSTYLE HAUS.

152

1

17

33 H

49 1, 2, 7

65 K

2 H

18

34 H

50

66

3 H

19

35 H

51 K

67

4 2

20 K

36 H

52 A

68 H

5

21 E

37 I

53 B

69 K

6

22 E

38

54 B

70

7

23

39

55 D

71

8

24

40 A

56 E

72

9

25

41 A

57

73

10 D

26 2

42 D

58

74 K

11 D, J

27 2

43 J

59

75 H

12 D

28

44

60

76 D, K

13 D, J

29

45

61

77 D, K

14 D

30 J

46 2, 3, 6

62

78 H, K

15 J

31 F

47 2, 3, 6

63

79 H,K

16

32 H

48 1, 2, 7

64 H

80

Writers: Ryan Abendroth, Jacquelyn Albano, Sina
Almassi, Helen Bergstrom, Allison Chen, Kim
Dupont-Madinier, Jonathan Knowles, Ludwig
Rongen, Robert Schild, Derek Stein

We would like to express our gratitude to the
Techstyle Haus team for contributing their
written, drawn, and photographed reflections
of the project. We would like to thank SaintGobain for enabling the publishing of this book,
and their immense support from the very start.
We would like to thank the writers for their
thoughtful narratives, the translators for their
precise translations, and the design critic and
designers for putting it all together.

Translators: Felicitas Bach, Sascha Emmert,
Timur Kolsuz
Designers: Jason Askew, Allison Chen
Design Critic: Nancy Skolos

81

97

113 B, K

129 J

145

82 C

98 B

114 B, E

130

146

83 K

99 B

115 B, J

131

147

84

100 B
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148
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117 B, E
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122 A, E

138 J
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93 K
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94 D
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95 D

111 D, K

127 D

143 K
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112 B, K

128 D

144 J, K
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